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Apud Curiam Generalitiam Via di Bravetta , 159 - 00164 ROMA
ANNO XXXIII (1991); N° 175 Fasciculus 3, Mai.-Jun.

CURIA GENERALITIA

DECRETUM ERECTIONIS PROVINCIAE ZAIRENSIS

Richard McCULLEN
Superior Generalis Congregationis Missionis

De consensu Consilii, ad tenorem articuli 107, 3° Constitutionum Nostrarum, die prima mensis junii anni 1991, ERIGO et ERECTAM ESSE DECLARO Provinciam ZAIRENSEM, cum omnibus juribus et obligationibus Provinciarum Congrcgationis Missionis juxta Constitutiones et Statuta ejusdcm Congregationis.

Datum Romae, in Domo nostra Generalitia,
die prima junii anni 1991.

Richard McCULLEN, C. M.
Sup. Gen.

De mandato Superioris Generalis
Victor BIELER, C. M.
Secret. Gen.

173

DECRETUM SUPPRESSIONIS PROVINCIAE BELGICAE

Richard McCULLEN
Superior Generalis Congregationis Missionis

Dc consensu Consilii, ad tenorem articuli 107, 3° Constitutionum Nostrarum, die prima mensis junii anni 1991, SUPPRIMO et
SUPPRESSAM ESSE DECLARO Provinciam BELGICAM. ASCRIPTIONEM etenim Provinciae ZAIRENSI confratrum hactenus in
BELGICA degentium DECERNO, qui tamen REGIONEM Provinciae ZAIRENSIS, cunt Statuto Speciali, constituent.

Datum Romae, in Domo nostra Generalitia,
die prima junii anni 1991

^^///

1

4,

Richard McCULLEN, C.M.
Sup. Gen.

1/t,e.4^sv-d , De mandato Superioris General is
Victor BIELER, C. M. Secret Gen.

Nota historica

En 1925, la Province de Belgique a fonde la mission du Congo Beige
et lui a donne un bel essor. Lors de I'Independance qui fait de la mission
de BIKORO, une partie du ZAIRE, la COOPERATION VINCF.NTIENNE INTERNATIONALE a permis un developpement promeiteur.
Le travail missionnaire actuel des confreres et les vocations autochtones permettent une esperance fondee pour l'avenir et justifient la creation
de la Province du ZAIRE.

La Belgique peut We legitimement fiere du developpement de cette
mission et puiser la une belle source d'esperance Bans ses difficultes actuelles. Les confreres residant en Belgique forment une Region de la Province du ZAIRE. Its gardent ainsi une relation mutuelle tees etroite tant
pour les services que pour les echanges . II y a toute raison de croire qu'il
y aura la un benefice reciproque, dont seul le Seigneur salt l 'importancc
pour aujourd'hui et demain.
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REGIMEN CONGREGATIONIS MISSIONIS
NOMINATIONES et CONFIRMATIONES
Mai. - Jun., 1991
OFFICIUM

DOAIUS

PROVINCIA

INDURAIN Jose Luis

DFC 2/6

(1. Canarias)

Casaraugustana

MASIDE Cesar

(Leon-Gijon)

Salmanticcnsis

GONZALEZ Antonio

DFC 1/3 +
DFC 1/6

SANTIA Michelangelo

DFC 1/6

Madagascarensis

GARCIA Miguel
BARCELO Jose

Consultor 1/3
Consultor 1/3

Barcinonensis
Barcinonensis

SASTRE Gaspar

Consultor 2/3

Barcinonensis

SOLA Ram6n

Consultor 2/3

Barcinonensis

22 mai

Venezuelana

29 mai.
RAFFERTY Kevin

Superior 4/3

51 Dublin

Hibernian

CLYNE Simon

Superior 313

6° Dublin

libernia

O'SHEA Kevin

Superior 3/3

31 Castleknock

ROCHE Paul

Superior 3/3

Ikeja In. D.)

Hibernia
Hibernia

GOMEZ Eladio

DFC 1/6

(Sevilla)

Salmanticensis

MOLERES Felix

Superior 1/3

30 Barquisirneto

Vcnezuelana

VELASCO Nicolas

Superior 1/3

13° Maracay

Venezuelana

ESTEVEZ C. Antonio

Superior 4/3

4° Barquisirneto

Venezuelana

21 jun.

NECROLOGIUM
Mai. - Jun., 1991
No NOMEN CONDICIO OBITUS DOMUS

AF.T. VOC.

23

TARDIOLA Vincenzo

Sacerdos

83

63

24
25

BRADY Patrick
CARRE Antonio
EIRICH George A.

83
78
70

63
62

26

Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos

27

LEZAUN A. Angel

Frater

Parnplona 15°

88

70

28

SCHWEICHLER Tadeusz

Sacerdos

18.5.91

Tarnow 19°

68

47

29
30

EBERLE Andre
DOVJAK Alojzij

Frater
Frater

5.5.91 Paris 2°
23.5.91 Ljubljana 1'

36
54

31

RUIZ Carlos

Sacerdos

31.5.91 Barakaldo 4°

58
71
88

32

CLOT Juan

Sacerdos

57

36

33

AVELAR Jose Dias

Sacerdos

34
35

OU Carolus
TYUKOS Jozsef

Sacerdos
Sacerdos

5.5.91

Cagliari 2°

8.5.91 Dublin 8°
15.5.91 Barcelona 20
7.5.91 Chicago 4°
3.5.91

4.6.91 S. Pedro Sula 10'
9.6.91 B. Horizonte 3°
9.6.91 Tien-Mu 10
26.6.91 Oradea 2°

48

68

76

54

83
75

65
54
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SPIRITUALITAS

LOS DONES DE SANTA LUISA DE MARILLAC
EL FUTURO DE UN LEGADO
Conferencia del P. Richard McCullen C.M.
en el SYMPOSIUM sobre Santa Luisa
Saint Louis , 24 do junio de 1991

En el amplio refectorio de la Casa-Madre de los Padres Lazaristas en Paris cuelgan, al final del muro de pantiles de madera,
dos retratos de buen tamano. Uno de San Vicente, el otro de Santa
Luisa. Ambos fueron pintados el siglo pasado por un Hermano de
la Congregaci6n dotado de notable talento artistico. En el retrato
de San Vicente - que por entonces haria poco mas de cien anos
habia sido canonizado - esta el pintado de pies, en tintas calidas
de brillantes colores; tiene en sus manos un crucifijo que fija intensamente. Santa Luisa esta representada como una figura gracil, vestida a la manera de las viudas y sin halo. Sentada con recato, tiene
un libro en ]as manos y una expresi6n de tristeza, esfumada, sin
embargo , en una cierta serenidad . Los retratos gemelos son un estudio de contrastes . San Vicente en pie, como hombre de acci6n, Santa
Luisa sentada , como una mujer que espera pacientemente . Es quizas el fondo del cuadro - de un parlatorio o antesala - lo que da
a todo el retrato de Santa Luisa esa sensaci6n de pacicnte espera.
Dejenme imaginar que Santa Luisa aguarda ser entrevistada por
un grupo de hombres que en el siglo XVII buscan un Director para
algunos proyectos sociales.
El candidato debe iniciar y supervisar - piensan ellos proyectos para el cuidado de prisioneros, de hijos de padres separados, escuelas para ninos 'diferentes' y pobres, equipos hospitalarios, centros de acogida diurnos para personas ancianas, provectos de vivienda para grupos de escasos recursos. Los proyectos son
multiples, pero se busca un unico Director ejecutivo. Aunque no
se ha establecido expresamente, la comision en!revistadora piensa
que para el cargo se deba escoger a un hombre. Para su sorpresa
se presenta una mujer, y ademas viuda. Durantc la entrevista esta
se manifiesta como una persona calmada y ciertamente de caracter introverso. Parece estar excesivamente absorbida por el bienes-
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tar de su hijo unico . El panel de entrevistadores delibera. No, no
es la persona para ese puesto. Para comenzar , es una mujer. No
tendria ni la energia, ni la capacidad de organization que se
requiere. ;,Como podria, ademas, una mujer que parece tan angustiada por su unico hijo, ser capaz de salir de si misma para asistir
a docenas de trabajadores sociales cuva labor le corresponderia
supe rvisar, y eso sin mencionar los centenares de personas pobres
y necesitadas con las cuales tendria que estar en contacto directo,
o al menos indirecto? La comision dice a la candidata... ique lo
lamcnta..!
Me preguntaran ustedes en donde tuvo lugar la irnaginaria
entrevista que acabo de describir. Les respondo que poco despues
de la Navidad de 1625 . Fue una triste Navidad la de este ano para
Luisa , porque apenas cuatro dias antes de la fiesta murio su
esposo, Antonio, dejandole un hijo de dote anos , Miguel. Se ha
presentado a la entrevista porque , aunque tiene asegurada una
modesta entrada , debe ahora pensar en su hijo y en su futuro.
Ademas es consciente de su capacidad de servicio a los otros. La
enfermedad de su marido ha sido larga y agotadora , pero ella ha
consagrado todas sus energias a cuidar de &I. Ahora le queda un
vacio en su vida.
En el curso de la entrevista le habian preguntado que experiencia previa tenia del trabajo social. Con un poco de embarazo
habia tenido que responder que ninguna . ; Y que condiciones podia
tenor para ello aparte de las de ser mujer y madre? Con toda verdad hubiera podido contester que le agradaba mucho pintar
pequenos retratos, porque habia gozado, antes de morir su padre,
de la fortuna de educarse en una escuela conventual de clase mas
bien alta, en donde , especialmente por parte de una tia abuela,
miembro importante de esta particular comunidad religiosa se le
habia ensenado arte y literatura . Un entrevistador se sorprendio
mucho al oir la palabra ' literatura ', porque generalmente las mujeres no se dedican a la literatura. Con un poco de timidez explico
Luisa que le gustaba leer algunos de los mfis conocidos autores
modernos de espiritualidad , como Francisco de Sales - que habia
muerto tres anos atras -, las obras de Benito de Canfield y la
Ipnitacidn de Cristo. - ;La Imitation de Cristo?, replico el entrevistador. - ,Es que sabe usted el latin? Luisa respondio sencillamente que podia leerlo con alguna facilidad, y luego se callo.
Cuando ella salio de la habitation , la comision entrevistadora
estuvo coda de acuerdo en que Luisa sin duda alguna habia recibido una education en artes y humanidades mas bien exceptional
para una mujer de su epoca. Se vela con claridad que poseia una
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mente mas especulativa que practica, y que, por consiguiente, no
era la persona mandada a hacer para la vida ruda y desordenada
entre aquellos que la comision calificaba, con un cierto aire de suficiencia , las clases bajas. 'Una viuda Ilorosa - apunto uno de ellos
con talante un poco paternalista - con aspiraciones de mistica'.
Que habia sido una viuda Ilorosa en los primeros meses de
1626 era evidente, pero que tuviera aspiraciones de mistica era
un juicio que no lo era tanto. Sus aspiraciones eran las de hacer
la Voluntad de Dios, porque los maestros de vida espiritual que
habia frecuentado recalcaban siempre que el cumplir la voluntad
de Dios era la condition central e indispensable de toda santidad.
Sus aspiraciones eran de santidad y no de misticismo. Ciertamente
su actual confesor y director espiritual, el Senor Vicente, no
hablaba de misticismo. Proveniente de las Landas, era un hombre
que se contentaba con senalar a la gente los campos que tenian
un rico suelo y luego dejaba que ellos mismos abrieran los surcos, tal como el Divino Dueno de los campos se lo fuera sugiriendo
a craves de las inspiraciones de la gracia.
Y, volviendo al cuadro de Santa Luisa en San Lazaro y a la
impresion de paciente espera que comunicaba, hay que decir que
no era el fondo de parlatorio o antesala lo que daba este don de
paciente espera a Santa Luisa. La profunda experiencia espiritual
que tuvo la Santa en el Domingo de Pentecostes de 1623 en la Iglesia de San Nicolas de los Campos, habia serenado su espiritu y
le habia ensenado a esperar en adelante pacientemente el KAIROS de la Providencia de Dios,
"Y se me advirti6 - escribia ella unos anos mas tarde ... que llegaria un tiempo en que estaria en condiciones de
hater voto de pobreza, de castidad y de obediencia, v que
estarfa en una pequena comunidad en la que algunas harian
lo mismo ... se me asegur6 tambien que debia permanecer
en paz en cuanto a mi Director, y que Dios me daria otro,
que me hizo ver(entonces) segzin me parece..."(CEME, SLM,
Correspondencia y Escritos, p. 11)
Habrian de pasar diez anos antes que el designio de Dios se
realizase, y para Luisa era un regalo de Dios el tener por Director
a un hombre cuyo principio fundamental era el de que habia que
it uno o dos pasos atras de la Providencia de Dios en el camino
de la vida, y que adelantarse a la Providencia era correr el riesgo
de colision con fuerzas que superan nuestras propias fuerzas. Fue
en el transcurso de estos diez anos cuando San Vicente, escribiendo
a Santa Luisa, le decia:
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"Un hermoso diamante vale mds que una montana de piedras,
y un acto de virtud de aquiescencia y de sumision vale mas que
un montdn de buenas obras que se practican con los demds"
(Coste I, 82; ES, I, 143-144)
Los diamantes no se encuentran en la superficie . Su belleza esta
escondida en las profundidades de la tierra . Asi puede uno entender
cbmo la comision entrevistadora de 1626 pudo enganarse al no percibir las mas profundas y preciosas cualidades de la mente y voluntad, escondidas tras los rasgos y el porte de una joven viuda, Luisa
de Marillac. De haberse realizado la entrevista cinco o seis anos mas
tarde , algunas de esas cualidades del diamante hubieran aparecido
con mas facilidad . La comision se habria enterado de como Luisa, en
el curso de poco mas de un ano , habia no solo visitado lino establecido y organizado, en un buen numero de Parroquias , las Cofradias
de la Caridad . Los penosos viajes que habia emprendido y la reacci6n
calmada a la oposici6n que en ocasiones habia encontrado revelaban
la dureza adamantina de su personalidad , a la vez resistente y
atractiva.
Por los anos 1630 y 1631 entr6 Luisa en contacto con un vasto circulo de personas. Ahora era con los pasajeros de esos inc6modos viajes en coche con los que tenia que hablar . Y no eran ellos siempre tan
educados y refinados como Luisa; como el del cochero, su vocabulario no era siempre el del Convento de Poissy donde ella habia recibido su educaci6n de 'senora '. Estaban , ademas, en los diferentes
centros parroquiales que visitaba , las Damas de media y alta sociedad a las que tenia que reunir y organizar con calma en el servicio
de los pobres, y a las quc pacientemente tenia que poner al corriente
de las directivas - practicas y espirituales a la vez - que habia
redactado el Senor Vicente , aquel Sacerdote de Paris . Y luego estaban tambien los pobres enfermos en sus casas, a los que algunas
veces, en compania de las Senoras, tenia que visitar para ensenarles
a estas en forma practica cbmo se debia prestar el servicio.
";Quiera Dios - escribia el Senor Vicente a Santa Luisa
cuando csta estaba en la ciudad de Beauveais - que la buena
senora de la Croix pueda hacer lo que usted le aconse ja! Eso le
valdria una buena religion . Respecto de las drogas, ha hecho
bien en entregarlas; pero su tesorera no deberia venderlas; ella
no sabe cudnto cuestan "(Corte I, 97; ES , I, 159).
Y en otra carta:
"Se hablara de astrd eir la u,samblea de San Benito. La Seriorita
Tranchot habia maravilla.s de ahi. Piense si serci <om,eniewc
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que se moleste en it a ver a esa Buena senorita para esta(bilizar( su espfritu , para que ella pueda robustecer a las denuis"
(Coste I, 100; ES 1, 161).
Este don de guiar a los demds, o mejor, de colahorar humildemente con los otros y asi, sin estorbar, ayudarles a desarrollar sus
cualidades de servicio, seguramente le daria a Luisa el tacto justo
para cuando, el 29 de noviembre de 1633, reunio en su propia casa
un pequeno grupo de jovenes. A estas, venidas por lo general del
ambiente rural de Francia, debio de impartirles la formacion espiritual basica que las motivara para darse por entero a Dios en el
servicio de los pobres.
La tarea de formar a las jovenes de las aldeas en su casa le
Ilevaba tiempo y hubiera podido dar a Luisa una excusa para quedarse alli. Pero no fue asi. Su delicado sentido de responsabilidad
la llevaba a viajar a los diferentes centros parroquiales, a traves
de Francia, en los que se habia situado a las Hermanas. Las
pequenas comunidades necesitaban consolidarse. Muchas cosas
ciertamente que se podrian hacer por carta, pero su meditacion
en la Encarnaci6n le hacia apreciar el valor de la presencia personal entre aquellas que deseaba confirmar en su vocaci6n de servicio a Cristo en el pobre. Lo que ahora han descubierto los ejecutivos y gentes de empresa acerca de la importancia del contacto
personal con los empleados, si se quiere incrementar ]a eficacia
de una organizaci6n, lo habia adoptado ya Luisa como practica
normal hace ya mas de tres centurias. Hubiera podido ella deslumbrar y dejar atonitos a nuestra imaginaria con:ision de entrevistadores con sus puntos de vista, pero entonces ellos no podian
proponcrle semejante cuesti6n, que estaba allende el horizonte de
sus ntentes.
Viajar era costoso para Luisa, no tanto en terminos financieros cuanto en el desgaste fisico de energias. El 2 de febrero de 1640
Luisa tomb el coche de la ciudad de Angers a Paris. Necesitaria
varios dias para poder Ilegar a Paris. Habia ya gastado tres meses
en Angers, en donde habia estado negociando los terminos de un
contrato con la administraci6n seglar del hospital del lugar. Solo
la vispcra habia firmado ese contrato, por el que las Hijas de la
Caridad asumian el cuidado de los pobres enfermos en dicho hospital. Era de invierno, y a lo largo de las semanas gastadas en
Angers, la salud de Luisa habia despertado alguna preocupaci6n.
El Senor Vicente, estando de vuelta en Paris, era consciente de ello,
y se mostraba algo preocupado por el efecto que los rigorcs del viaje
de regreso podria causar en la salud de Luisa. Habia pensado alquilar un coche especial en Paris para enviarselo a Angers, o si no,
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sugerir a la Senorita que viajara "en primera clase". Tres cartas,
en esos dias hacen referencia al asunto:
"Sobre su regreso, le ruego que sea to antes posible y que
tome usted una camilla y que alquile para ello dos buenos
caballos. Le habria enviado una litera, si hubiera sabido que
es to que necesitaba, una litera o una camilla . Me parece que
esta ultima sera mks comoda. Le ruego, senorita , no piense
en gastos y que, cueste to que cueste, tome to que sea mks
comodo" (Coste II, 8; ES II, 12).
Seis dias mas tarde escribe de nuevo:
"Si toma una camilla, tal como le he escrito , puesto que la
carroza le resulta demasiado molesta, sobre todo por el adoquinado entre Orleans y Paris, bastard que vaya una hermana
con usted; ya a las demds las podrd enviar por el rio hasta
Tours y desde atlihasta acd en carroza " (Coste II, 9; ES II, 13).
Y tres dia despues vuelve sobre el mismo terra:
"Pero ,•que es to que me dice de volver por el rio!;Jesus!;Que
no se le ocurra! Le ruego que ordene hacer una camilla y
que alquile, o, mejor dicho, que compre dos buenos cabatlos, pues aqua pagaremos to que cuesten, para que pueda
usted regresar de esa manera" (Coste II, 11; ES, 14-15).
Las Hermanas de Angers habrian podido suministrar a la comisidn de entrevistadores las garantias de la habilidad de Luisa para
formular claramente la teoria y la practica de las buenas relaciones interpersonales. Cuatro anos despues de su retorno a Paris
en 1644 escribia a las licrmanas de alli:
"Si nuestra Hermana estd triste, si tiene un caracter melancolico o demasiado vivo o demasiado lento, ;que quiere que
haga, si ese es su natural?, y aunque a menudo se esfuerce
por vencerse, no puede impedir que sus inclinaciones salgan
at exterior. Su Hermana, que debe amarla como a si misma
;podrd enfadarse porello, hablarle de mala manera, ponerle
mala cara?;Ah, Hermanas mias! como hay que guardarse de
todo esto y no dejar traslucir que se ha dado usted cuenta,
no discutir con ella, sino mks bien pensar que pronto, a su
vez, necesitard que ella observe con usted la misma conducta
(Ecrits, p. 113; CEME, SLM, Correspondencia y Escritos,
p. 118).
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No nos debe sorprender el que una mujer con tal poder sicol6gico de penetration haya tenido tanta facilidad para colaborar con
los demas. Seguramente se puede decir que uno de los mas notables dones de Luisa fue precisamente el de la colaboracion. Ella
misma hubiera podido tener al Senor Vicente como el gran colaborador en sus proyectos en favor de los necesitados, los desposeidos y los pobres enfermos de su tiempo. Colaborar con una persona del calibre intelectual y el delicado sentido de la compasi6n
de un Senor Vicente - y eso sin hablar de su santidad - no hubiera
sido diffcil. Evidentemente Luisa confia profundamente en su juicio, asi en to espiritual como en asuntos temporales y de administracion . Lo que tal vez puede escapar a nuestra observation es la
capacidad que tiene Luisa de pensar independientemente del Senor
Vicente y de lograr en ocasiones una vision mas amplia que el de
un asunto . Tal independencia de pensamiento sirvio a complementar y enriquecer la colaboracion entre los dos Santos.
Bastenos ilustrar el punto con dos hechos . Primero , el proyecto
de cuidado de los ninos exp6sitos en Bicetre. Parece que Luisa vio
con mas claridad que el Senor Vicente y que las Damas de la Caridad la inconveniencia de colocar a aquellos cn el grande y destartalado castillo que habfa estado por mucho tiempo desocupado y
que, segun las palabras de Luisa, se habia con vertido en 'refugio
de genre mala, dentro y fuera del castillo, de noche y de dia' (Coste
II, 545; ES, 465 ), que hubiera demandado ingentes sumas para
hacerlo un poco mas habitable. Las cartas de Luisa al Senor Vicente
en esa ocasi6n asientan con claridad y con fuerza las razones para
no adquirir el castillo . Pero ni el Senor Vicente ni tampoco las
Damas vieron el valor de esos argumentos , ya que las Damas insistieron y el traslado de los ninos se hizo, un traslado quc mas adelante se reconoci6 habia sido un error muy costoso. Consecuencia
feliz, sin embargo, al mcnos para nosotros, dc dicho error fue el
haber dado al Serior Vicente la ocasi6n de hacer, presionado fuertemente por Luisa, uno de los mas conmovedores llamados a las
Damas de la Caridad. Les suplic6 quc dicsen con generosidad y sin
reparar en costos , para que se pudiese salvar la vida de los nii!os
expdsitos (Cf. Coste III, 408-411; ES III, 373-375).
Un segundo ejemplo de la tenaz independencia de juicio de
Luisa se puede ver en la determination de poner la Compania de
las Hijas de la Caridad bajo la autoridad del Senor Vicente y de
sus sucesores, mas bien que bajo la autoridad de los Obispos del
lugar. Luisa vela este arreglo como cl medio mejor de asegurar la
unidad de espfritu y de direction de la Compania. ;Cual no seria,
entonces , su desconsuelo cuando, en noviembre de 1646 , el Senor
Vicente pareci6 acogerse mansamente a Ia decision del Arzobispo
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de Paris de que la Compania quedara sometida a el! Hubieron de
pasar nueve anos antes de que Luisa pudiera lograr lo que tan to
habia deseado , por lo que tanto habia orado y trabajado . Fue el 18
de enero de 1655 cuando el Cardenal de Retz, Arzobispo de Paris,
firm6 el documento que encomendaba a su "querido y estimado
Vicente de Paul... el gobierno y la direction de dicha sociedad y colradia, mientras el viva, y despues de su muerte a sus sucesores en el
cargo de superiores generales de dicha Congregation de la Mision"
( Coste XIII, 572 ; ES X, 713).
La habilidad de Luisa para colaborar con las personas es una
gracia que ella comparte con otros . A Barbara Angiboust en Fontainebleau le da algunos avisos acerca de c6mo tratar con la Reina
(SLM L. 435; CEME. C. 184), mientras que a Juliana Loret le aconseja como comportarse con un parroco dificil, de tendencias jansenistas (ib. L. 302; C. 357 ). Quizas el mas delicado tributo de todos
al poder de colaboraci6n de Luisa fue algo que aconteci6 pocas
horas despues de su muerte , el 15 de marzo. Ella habia expresado
en su testamento al Senor Vicente el deseo de ser sepultada junto
a los Sacerdotes de la Misi6n (Charpy, Documents , p. 997). El habia
aceptado , pero su petici6n se dej6 de lado cuando el Parroco y la
gente de la Parroquia de San Lorenzo , donde ella habia vivido y
donde la conocian y la querian , expres6 su gran deseo de que fuera
enterrada en la iglesia parroquial . Y asi se hizo . Un delicado toque
final, por decirlo asi, al retrato de una que era artista de la colaboraci6n.
Los dones espirituales de Luisa de Marillac eran muchos, y ni
un retrato al oleo ni las habiles preguntas de una comision entrevistadora podrian revelarnoslas completamente . "Lo intimo de Dios
- escribia San Pablo - lo conoce solo el Espiritu de Dios (1 Cor
2, 11). Un rasgo notable de la peregrinaci6n en la vida de Luisa es
el de que ella, a medida que avanza en el camino , se hace cada vez
mas consciente de la presencia del Espiritu del Senor, que guia su
propia vida y la de la Compania . La fiesta de Pentecostes Ilega a
ser para Santa Luisa un significativo moj6n en su peregrinar hacia
Dios. Fue en un Domingo de Pentecostes, el 4 de junio de 1623,
cuando ella sali6 de la noche obscura de su purification espiritual.
Veintiun anos mas tarde , en la vispera del Pentecostes de 1644, clla
y un bucn grupo de Damas de la Caridad fueron providencialmente
salvadas de la muerte o de serios danos cuando se desplom6 el piso
de una habitaci6n en donde ellas dcberian estar y no estaban. La
coincidencia de este suceso con la vigilia de Pentecostes no pas6
inadvertida para Luisa. Dc una nueva manera se hizo consciente
de que estaba bajo la sombra y protecci6n de las alas de Aquel que
tradicionalmente se representa como una paloma.
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Fue, sin embargo, en la decada final de su vida cuando su sensibilidad a la presencia y al papel del Espiritu Santo se marco mas.
El Espiritu de Dios, en el pensamiento de Luisa, es la prolongacion
de la presencia y la accion de Cristo en la Iglesia. Uno deberia,
siguiendo el espiritu de la venida final de Cristo, mantenerse, como
hicieron Maria y los primeros discipulos, en un continuo estado
de vigilancia para un nuevo descenso del Espiritu Santo. Una tal
actitud pide eliminar toda resistencia a la Voluntad de Dios en la
propia vida, asi comp una confiada y total entrega a los designios
de Dios que se esconden bajo la forma de los acontecimientos de
todos los dial.
"Las almas verdaderamente pobres y deseosas de servir a Dios
deben tener gran con fianza en que at venir a ellas el Espiritu
Santo y no encontrar resistencia alguna, las dispondra convenientemente para cumplir la santisima voluntad de Dios,
que debe ser su unico deseo" (Ecrits, A. 25; CEME, E. 87).
Un encantador retrato de los doves de Luisa brota de las
reflexiones que el Senor Vicente, junto con las Hermanas de la CasaMadre, hizo durante dos dias en julio de 1660. Pongamos el oido
por un momento a lo que estan dicicndo las Hermanas reunidas
al rededor del anciano y fragil Vicente en la Sala de Comunidad
de la Casa-Madre de las Hermanas:
- Padre, he observado que ella ponia mucho interes y
deseaba mucho que la Compania se conservase en el espirita
de humildad y de pobreza, y que decla con f recuencia: 'Somos
criadas de los pobres; por tanto, tenemos que ser mas pobres
que ellos' ...
- -Me parece, hermana, que ha dicho usted una coca may
cierta sobre ella, que apreciaba mucho la pobreza. Ya veis
como iba vestida, con toda pobreza. Y esta virtud se daha en
ella hasta el punto de que pace tiempo que me pidio vivir como
los pobres. En relacion con la Compania, siempre recomendri
que se conservara en dicho espiritu, va que es el mejor medio
para subsistir'" (Cont. FDC CEME, 2351).
"- «,Y usted, hermana?U --Padre, observe en sus cartas an
estilo muy humilde. A pesar de que machas veces habia merecido ser reprendida, ella cargaba mis faltas sobre sly hablaba
con gran dulzura. Tenia tambien mucha compasion con las
enfermas I...I Tenia mucha caridad con las hermanas y to nia
miedo de molestarlas. Hacia todo lo posible por no dejar a
nadie descontento y excusaba siempre a los ausentes f.../ Siem-
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pre nos recomendaba que tuvieramos mucho cuidado de los
pobres y consideraba como hecho a ella misma el servicio que
se les habia. Aconsejaba con frecuencia en sus cartas que observdramos las reglas y que vivieramos muy unidas entre nosotras»" (Conf. FDC CEME, 2376).
'- «,,-Y usted, hija mia ? - Yo he obsenvado, Padre, que es muv
cierto todo lo que nuestras hermanas han dicho. Ademds, tenia
una paciencia de santa, mucha caridady una humildad admirableu" (Conf. FDC CEME, 2377).
(Hermanas mias,;que hermoso cuadro ha puesto Dios
ante vuestros ojos y que vosotras mismas habeis pintado! Si,
es un cuadro que poseemos y al que teneis que mirar como
prototipo que os tiene que aniniar a hacer lo mismo, a adquiriresa caridad, esa tolerancia, esa firmeza en toda su conducia,
acorddndoos de como tendia en todas las cosas a con formar
sus acciones con las de Nuestro Senor... Por tan to, hermunas,
teneis que ^ nirara ese cuadro, un cuadro de humildad, de caridad, de mansedumbre, de paciencia en las en fermedades. ; Ved
que cuadro!; Ycomo vais a utilizarlo, hermanas mias? Procurando conformar vuestras vidas con la suya(Cont. FDC
CEME, 2380).
- «;Que hermoso cuadro, Dios mio!;Que humildad, que fe,
que prudencia, que buen juicio, y siempre con la preocupacion de conformar sus acciones con las de Nuestro Sector!»"
(Conf. FDC CEME, 2381).
Qlllzas serla oportulru c ollllsl onar a otro ar tista para Liuc rcgalara nuestr a Casa-Madre en Naris con ofro rctrato de Santa I.tlisa.

Sc me habia indicado un doble titulo para esta charla: Los
Dones de Santa Luisa. El Futuro de un Legado. Confieso que el
segundo me ha dejado un poco perplejo y me he sentido algo confundido acerca de to que hubiera podido decir del futuro del legado.
Sobre todo, he experimentado cierta reluctancia at don del manto
de profeta, y en cambio preferiria atender at dicho dc Thornton
Wilder de quc "el futuro es el lujo mds carp del mundo". Debcria
entonces, quizas, argumentar mi pobreza y despedirme en este
momento.
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Espero, pues , que ustedes me excusen si to que voy a decir del
futuro del legado tiene mas bien el caricter de postcriptum de to
que les he presentado, quc de tratamiento completo del topico.
Que hemos recibido un rico legado espiritual de Santa Luisa,
es cierto. Tal vez no somos bien conscientes de la grandeza y el valor
de ese legado. Viene a la mente el pobre aquel que durante anos
puso su ollita en la calle todos los digs para pedir limosna, y solo
algunos anos despues de su muerte se descubrio quc habia alli hajo
sus pies una mina de oro de que nunca tuvo noticia. Ilan pasado
mas de trescientos anos desde la muerte de Santa Luisa, y quizas
solo ahora, en esta decada, y muy particularmente durante este ano,
la Familia Vicenciana esta descubriendo completamente el oro de
espiritualidad que Santa Luisa nos dejo como legado.
Oigamos su Testamento espiritual:
"Mis queridas Hermanas, sigo pidiendo para ustedes a Dios
su bendicion y le ruego les conceda la gracia de perseverar
en su vocacion para que puedan servirle en la forma que El
pide de ustedes. Tengan gran cuidado del servicio de los pobres
y sobre todo de vivir juntas en una gran union y cordialidad,
anrdndose las unas a las otras, para imitar la union y la vida
de Nuestro Senor. Pidan mucho a la Virgen que sea Ella su
tinica Madre"(Ecrits, p. 823; CEME, SLM, Correspondencia
y Escritos, 302).
El Testamento espiritual quedo grabado en la memoria de las
Hermanas que asistieron a Santa Luisa en su t:tltima enfermedad.
Estamos en deuda por este texto con Don Nicolas Gobillon, que en
1676 escribio la primera biografia de Santa Luisa. El Testamento
de Santa Luisa mas que un testamento deberia llarnarse sucinta
autobiografia espiritual y resumen de los principales temas de los
que hablo y escribio a las Hermanas durante los casi treinta anos
que dirigio la Compania.
'... Para servirle en la forma en que El pide de ustedes. " Descubrir la Voluntad de Dios a cada momento y cumplirla fiel y amorosamente era el gozne sobre el cual giraba toda la actividad de Santa
Luisa.
"Animo, queridas Hermanas - Ies habia cscrito ya en 1642
-, no pensemos mds que en agradar a Dios por la prdctica
exacta de sus santos mandamientos y consejos evangelicos"
(CEME, SLM Corresp. y Escritos, p. 82).
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"Tengan gran cuidado del servicio de los pobres... " Era un consejo que Santa Luisa habia vivido ella misma. "Yo la vi - anotaba
una Hermana despues de su muerte - recoger a los pobres que
salian de la cancel, les lavaba los pies, les curaba y les vestia con
las ropas de su hijo" (Coste X, 710; CEME, 2346).
"Y sobre todo de vivir juntas en una gran union y cordialidad..."
En el pensamiento de Santa Luisa, las Hermanas tenian que calentarse en el fuego de la caridad mutua al interno de la Comunidad,
antes de it a ofrecer un poco de ese Fuego de amor a travcs de su
servicio de cuidar, ensenar, ayudar, confortar. Y todo este humilde
y amoroso servicio estaba inspirado por el ejemplo de Cristo, con
quien deberian permanecer fuertemente unidas en todo momento.
"Pidan mucho a la Virgen que sea Ella su unica Madre." Esta
frase, "la unica Madre", la empleo muchas veces Santa Luisa antes
de ponerla en su Testamento. Santa Luisa, que no conocio a su
madre natural, ciertamente habia hallado una madre en la Inmaculada Madre de Dios. Ciertamente Santa Luisa deseaba que las
Hermanas pudieran experimentar algo de ese amor y ternura que
ella habia encontrado, a lo largo de los setenta atios de su vida, en
Maria, "la unica Madre".
El biografo, Gobillon, refiere que despues de que Santa Luisa
hubo dejado su Testamento a las Hermanas, dijo que si hubiera
tenido que vivir cien anos, les habria hecho entonces las mismas
recomendaciones. " Nosotros, pues, que estamos conmemorando los
400 anos de su nacimiento, tenemos de sus labios la seguridad de
que su Testamento es valido hoy todavia, y lo sera sin duda en el
futuro, porque:
"presente y pasado
estan los dos presentes en el futuro,
y el futuro contiene en si el pasado."
(T.S. Eliot " Burnt Norton" in Four Quartets)
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AU PAYS DONT JE SUIS...

Meditation a la Chapelle
DAX, 23 janvier 1991
Veillec d' Accueil

Au pays dont je suis ... it y a un architecte qui a acquis une certaine reputation nationale dans sa profession , particulierement a
propos de plusieurs eglises dont it a fait le plan. Cet architecte s'cst
specialise a un certain degre dans le plan des eglises en region
rurale , et chacune d'elles a un caractere tout a fait distinctif. 11 semblerait qu'avant de travailler sur sa planche a dessin, cet architecte
passe beaucoup de temps a etudier les contours de la campagne
environnante et, si c ' est une region montagneuse , la couleur et la
qualite de la pierre et de la roche. Les eglises, une fois baties, paraissent presque faire partie du paysage. Les lignes des eglises et la
couleur de la pierre s'harmonisent et se fondent aisement dans la
campagne environnante . L'eglise , une fois termince , semble presque etre la depuis le temps ou Dieu faconna les collines et les
vallees,
Jaime a penser que, quand Dieu fagonna la personne et Ic
caractere de son serviteur et saint, Vincent de Paul, II contempla
d'abord la campagne des Landes puis, par sa grace , forma le caractere de Vincent. Il v a une certaine serenite dans les vastes champs
de la plaine ou la famille Depaul gerait sa modeste ferme. Personae
ne peut manquer de rcconnaitre, je pense, une scrcnite reelle en
Vincent Depaul dans sa maturit6. C'est un homme qui a vccu do
nombreuses annees au milieu de I'agitation politique, et qui a eu
une connaissance de premiere main des terribles consequences de
la guerre. II portait dans son coeur les anxietes ct la souffrance
de centaincs de gens qui lui avaient confic leurs pein s et leurs difficultes. Pourtant, quand on lit sa volumineuse correspondance qui
temoigne de teller souffrances, on a ('impression que c'est un
homme serein et tranquille , et qui possede son ame. Si nous allions
demander a Saint Vincent quel etait le secret de cette serenite, it
nous repondrait, comme it le faisait invariablement, cn nous renvoyant a la Personne de Jesus Christ:
"Ne vous inquietez done pas... Ne vous inquietez pas pour le
lendemain . Le lendernain s'inquietera de lid- ntenie . A chaque
jour su jjit sa peine" (Mt 6,31,34).
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II y aurait, je pense, beaucoup plus serenite dans notre vie si
nous pouvions accepter pleinement le conseil que Notre Seigneur
nous a donne et le vivre. Quelle somme de temps nous perdons a
nous inquieter! Pour une part, nous ne pouvons I'eviter, mais nous
pourrions, si nous prenions a coeur les paroles de Notre Seigneur,
reduire le poids des inquietudes que nous portons dans notre coeur
et notre esprit. Jesus nous donne deux prescriptions contre l'inquietude: chercher d'abord a nous centrer sur le Royaume de Dieu; nous
centrer sur la realisation et ]'acceptation de la volonte de Dieu est
le moyen de vaincre l'inquietude. Nous savons combien, dans notre
vie, un grand amour peut eliminer tout autre souci.
Jesus dit que l'inquietude peut titre vaincue quand nous acquerons fart de vivre un jour a la fois. Si chaque jour est vecu comme
it vient, si chaque tache est faire comme elle se presente, alors vous
decouvrirez que le fardeau d'inquietude se reduira dans votre vie.
C'est Ic conseil de Jesus que nous sachions faire face aux exigences de chaque jour comme it vient, sans nous soucier de I'avenir
qui nous est inconnu et des choses qui peuvent ne jamais arriver.
Saint Vincent Depaul a suivi les prescriptions de Jesus Christ.
II avait une devotion personnelle profonde a la Providence de Dieu.
11 conseillait toujours aux gens de ne pas trop prendre eux-memes
l'avenir en mains, mais plutot de marcher a une distance respectueuse derriere Dieu qui, a condition seulement que nous le Lui
permettions, nous indique la maniere de faire face a toutes les situations qui se presentent dans notre vie. Malgre la devotion de Saint
Vincent a la Providence de Dieu, sa foi cependant a du titre eprouvee, comme la notre, a la vue du grand nombre de gens qui scmblent titre hors de la ported de cette Providence aimante, particulierement de ceux qui meurent de faim. Ce que Dieu veut, c'est que
l'humanite partage son amour et son souci des pauvres. Le probleme des pauvres ne vient pas de la Providence de Dieu, qui pourvoit aux besoins de tous ses enfants, mais bien plutot de 1'egoisme
des humains qui a reparti les dons de Dieu de fagon inegale et en
les gaspillant.

Pour ceux qui sont nes et qui vivent a la campagne , le cycle
des saisons , la beaute de la nature , la fertilite du sol, peuvent ouvrir
leurs yeux aux merveilles de Dieu . 11 semble que I'esprit de Vincent DepMul fut forme a admirer la beaute de Dieu et les splendeurs
de la creation.
"Qu'est-ce qu'il y a de comparable - s'exclamait- il - a la
beaute de Dieu, qui est le principe de toute la beaute et per-
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fection des creatures ? Nest-ce pas de Lui que les flours, les
oiseaux, les astres, la lune et le soled empruntent leur lustre
et leur beaute ?" ( Coste XIII,143).
Vincent Depaul avait le don de voir dans de petites choses
I'ebauche d'une signification infinie, et de pressentir I'absolu en
ce que d'autres considcraient comme purement ordinaire et simple. C'est ce don qu'il developpa magnifiquement de telle sorte que,
dans sa maturitc , par la grace de Dieu , it put voir si clairetnent la
personne du Christ clans les pauvres . C'est aussi ce don qui lui
donna une telle puissance de penetration dans la connaissance de
la dignite du sacerdoce et du privilege d'une vocation de Fille de
la Charite ou de Frere de la Mission . Ses conferences sont ponctuees d'exclamations d'admiration et de gratitude pour sa propre
vocation et pour ceux que la Divine Providence a appeles a ses dcux
CommunautCS.
Ce sens de I'emerveillement , j'aime a le penser , it a du le recevoir au cours des premieres annees de sa vie, qu'il a passees ici,
dans la tranquillite de ce lieu qui , esperons-le, echappera a la
menace de la circulation assourdissante dune autoroute . C'est ici,
j'aime a le penser , que Vincent Dcpaul , contemplant le grand chene
pros de sa maison , commenca a se convaincre que le savoir et la
sagesse croissent sur le sol du mystere.
Quelqu ' un a dit qu ' une vie reussie nest autre chose qu'une pensee de la jeunesse realisee dans la maturite . Le Berceau de Vincent
Depaul , c'est la ou se forma le jeune esprit du futur saint. Les
semences de la force, de la tendresse , de la generosite, de la serenite, de la sensibilite et de 1'amour , que nous admirons tellement
en Vincent Depaul , se sont d ' abord implantees clans son esprit ici,
a Dax. Ces semences allaient croitre et se dcvelopper commc le
chene, et comme Ic chene la, dehors, ont heureusement durc jusqu'a
aujourd'hui dans la famille qui se donne le nom de "Vincent ien lie",
et qui reviendra toujours avec reconnaissance au lieu de la naissance et de la jeunesse de notrc Fondateur, pour etrc ramenrc a
I'esprit qui I' animait.

Richard McCullen, C. M.
Superieur General.
B.I,.F. 128 - Avril 1991
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STUDIA

LA THEOLOGIE DE LA PAUVRETE
MONSIEUR VINCENT, THEOLOGIEN DE LA PAUVRETE

"Une Eglise servante et pauvre", nous l'avons assez lu et
entendu, depuis quarante ans... en echo a la premiere beatitude:
"Bienheureux ceux qui ont une ame de pauvre." Et Ion croit que
la pauvrete est naturelle, puisqu'il it est si facile d'en parler...
Non, LA PAUVRETE NEST PAS NATURELLE... Rares sont
ceux qui s'en contentent, et le grand nombre cherchent a y echapper. Aider les pauvres, cela passe encore... mais dire les pauvres
bienheureux, rcalisons-nous que c'est stupide, que cela va contre
la pente naturelle?...
Or, deja dans I'Ancien Testament, Dieu aime les pauvres... Et
Jesus, non seulement les dit bienheureux, mais a voulu etre pauvre... LA PAUVRETE EST UN MYSTERE, sa valour nest pas de
l'ordre du visible, elle est de l'ordre du divin; et Jesus invite ses
disciples a entrer dans cc mystere, tout en secourant toute miscre
et toute infirmite... C'est pourquoi it y a une THEOLOGIE DE LA
PAUVRETE.
En presentant la theologie de la pauvrete chez Saint Vincent
de Paul , on ne veut pas pretendre qu'il soit le premier ou le seul
a exposer ces vues! Un historien de la theologie ou un specialiste
de la theologie actuelle pourrait nous indiquer ses sources et ses
emules.11 est clair qu'il s'inscrit dans la tradition chretienne depuis
les Peres, qui, a la suite des Evangiles, nous presentent les pauvres
comme l'image de Jesus, et Ics riches comme de simples gerants
ou gestionnaires, charges par la Providence de pourvoir aux necessites des pauvres. C'etait, parmi tant d'autres, la pensee de Saint
Basile, de Saint Gregoire de Nazianze, par exemple en son sermon
14, sur ]'amour des pauvres: Dieu, qui t'a tout donne, "ne reclarnet-il pas de toi, en retour, la bonte, par-dessus tout, et pour tout etre?"
(n° 24; au Breviaire, premier lundi de Careme).
Mais cette vaste lignec comporte plusieurs families. Chaquc
Saint percoit davantage tel ou tel aspect de l'Evangile, selon son
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temperament, et les besoins de son epoque. Et pour ne prendre que
deux chantres de la pauvrete, nous savons que Francois d'Assise
a ete frappe par la phrase de Matthieu, 19, 21: "si to veux etre parfait, va, vends tout ce que to possedes, donne-le aux pauvres, puis
viens, suis-moi", ainsi que par la premiere beatitude: "bienheureux
les pauvres en esprit" (Mat. 5, 3). Quant a Vincent de Paul, it a ete
marque, d'une part, par la scene du jugement, en Matthieu 25, 31-46:
"Chaque fois que vous avez fait cela a l'un de ces plus petits qui
sont mes freres, c'est a Moi que vous I'avez fait" (verset 40, et 45),
et d'autre part, par la citation d'IsaIe, 61, 1, par Jesus, en Luc 4,
18: "L'Esprit du Seigneur est sur moi, it m'a envoye evangeliser
les pauvres". Il en tire DEUX CONVICTIONS: le pauvre, c'est JesusChrist , et la Mission aux pauvres a la suite de Jesus-Christ , est capitale. Chaque conviction se dedoublant naturellement, cela donne
QUATRE PARTIES:
* Theologie de la pauvrete , "la vertu du Fils de Dieu",
* Theologie des pauvres , images du Fils de Dicu,
* Theologie de la Mission aux Pauvres , de 1'envoi a la suite du
Christ,
* et Theologie du service des pauvres , et de la gestion des biens
materiels , de 1'argent , qui lui est intimement liee.

1. THEOLOGIE DE LA PAUVRETE : c'est la vertu du Fils de Dieu.
Nous pouvons regretter que Saint Vincent Wait pas exploit&
les indications du quatrieme Evangile, qui noun revele que la pauvrete a son origine dans la Sainte Trinite elle -meme. "Comme le
Pere a la vie en lui-meme, ainsi it I'a donnee aussi au Fils" (Jean,
5, 26-27); "Mon enseignement nest pas de moi, mais de celui qui
m'a envoye" (7, 16); "maintenant ils ont reconnu que tout cc que
to m'as donne, c'est de toi" (17, 87). Bref, le Fils, Ic Verbe eternel,
n'a rien par lui-meme, nest rien de lui-meme, it recoit, eternellement, tout de son Pere: eternellement, IL EST LE PAUVRE. Mais
reciproquement, le Pere ne garde rien pour lui: it a tout donne au
Fils: "Tout ce que le Pere a, c'est mien" (16, 15) et "Tout cc qui est
a moi est a Toi, et tout cc qui est a Toi est a moi" (17, 10). Les memes
paroles se retrouvent a propos du Saint-Esprit, et ]'on peut done
dire que la pauvrete est specifiquement la vertu du Fils, mais qu'elle
est aussi la caracteristique de chacune des trois Personnes Divines: elles n'ont rien en propre, leur existence leur est commune,
elles sont un seul Etre, un seul Dieu: elles sont la forme absoluc
de la DESAPPROPRIATION, de la non-appropriation; elles n'ont
en propre que leurs relations d'origine. Et c'est en cela qu'elles sont
le modele ideal de toute relation, de toute communaute, comme
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Saint Vincent a si bien su le marquer, dans sa theologie de la communaute.
Nous n'en trouvons qu'un echo lointain dans les quelques textes et conferences qui nous restent de lui. Le 6 aout 1655, a 74 ans,
it disait a ses missionnaires : (XII 109; Entretiens p 525).
"Qu'est-ce que !'esprit de Notre Seigneur? C"est un esprit de
parfaite charite, rempli d'une merveilleuse estime de la divinite et d'un desir infini de !'honorer dignement, une connaissance des grandeurs de son Pere pour les admirer et les extoller (exalter) incessamment. II en a une si haute estime qu'il
lui faisait hommage de toutes les choses qui etaient en sa personne sacree et qui en sortaient; it lui attribuait tout, it ne voulait pas dire que sa doctrine fist sa doctrine, mais it la referait
a son Pere: 'Doctrina mea non est mea, sed ejus qui misit me
Pains (Ma doctrine nest pas de moi, mais de Celui qui m'a
envoye, le Pere - Jean, 7, 16)'. Y a-t-il une plus haute estime
que celle du Fils, qui est egal au Pere et qui pourtant reconnait le Pere pour l'auteur et seul principe de tout le bien qui
est en Lui?".
Le 6 aoit 1655, it avait deja declare a ses missionnaires (XI,
224; Entretiens, Seuil, p 181):
"Si nous avons des biens, nous n'en avons pas !'usage, et c'est
en cela que nous sommes semblables a Jesus-Christ, qui, ayant
tout, n'avait rien (cf 2 Cor. 8, 9; Gal. 4, 1); it etait le maitre
et le seigneur de tout le monde, it a fait les biens qui y sont;
cependant it a voulu, pour !'amour de nous, se priver de
/'usage; bien qu'il fat le seigneur de tout le monde, it sest fait
le plus pauvre de tous les hommes. "
Ce texte n'evoque qu'indirectement Jesus-Christ comme
dcuxieme Personne de la Trinite, it evoque plus nettement l'Incarnation: la pauvrete est la vertu du Fils incarne , que Vincent contemple encore huitjours plus tard, le 13 aoiit 1655 (XI, 245; Entretiens, editions Seuil, 202):
"Tantot je songeais en moi-meme s'il etait vrai que la pauvrete
fat si belle, et quelle devait titre la beaute dune telle vertu que
saint Francois appelait sa dame.... Oh! si Dieu nous faisait
la grace de tirer le rideau qui nous empeche de voir une Celle
beaute; oh!s'il levait, parsa grace, sous les voiles que le monde
et noire amour-propre nous jettent devant les yeux, helas! Messieurs, nous serions tout d'abord ravis des charmes de cette
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vertu , qui a ravi le coeur et les affections du Fils de Dieu. CA
ETE LA VERTU DU FILS; it a voulu l 'avoir en propre; it a
ete le premier qui 1'a enseignee ; it a voulu en titre le maitre.
Devant (avant ) lui, on ne savait ce que c'etait que la pauvrete;
elle etait inconnue . Dieu n 'a pas voulu nous l'apprendre par
les prophetes; it se Pest reservee, et lui-mime it est venu nous
1'enseigner. "
Aux Filles de la Charite, it 1'exprime de fagon plus imagee, le
11 decembre 1644: (IX 172).
"Le Fils de Dieu n'etait -il pas plus que vous, non seulement
comme Fils de Dieu, mais encore comme homme? N'etait-il
pas d'extraction (d'origine) royale? Et neanmoins vous voyez
son abaissement , son travail et sa mortification continuelle,
dans une su grande pauvrete qu'il devait gagner sa vie avec
saint Joseph... Y a-t-il rien de plus grand, rien de plus {taut?...
Et neanmoins, comme cela est grand, Notre-Seigneur a choisi
les moyens les plus has pour que son oeuvre fist plus facilement reconnue et pour que son Pere en fat plus honore".
Le 15 novembre 1656, quelle maniere concrete de leur dire cet
abaissement! (XI 377):
"Le Pere eternel, ayant envoye son Fils en terre pour titre la
lumiere du monde, tie l'y fit cependant paraitre que comme
un petit garcon, comme un de ces petits pauvres que vous
voyez venir a cette porte".
Et c'est sur cc fondement qu'il appuye 1'exigence de pauvrete
pour ses disciples, dans les Regles Communes de la Congregation
de la Mission (Chap. III, article 1):
"Jesus-Christ, vrai seigneur de tous les biens du monde, avant
embrasse la pauvrete dune maniere si particuliere qu'il n avail
pas ou reposer sa tete, et ayant mis ceux qui font suivi en sa
mission, a savoir ses apotres et ses disciples, dans un semblable elat de pauvrete, ... chacun tachera, selon son petit pouvoir, de limiter en la pratique de cette vertu."
Dans le commentaire de cet article, le 14 novembre 1659 (a 78
ans!), nous saisissons un peu combien it s'eleve tout de suite a des
vues mystiques (XII, 380; Entretiens 802):
"En quoi consiste le bon plaisir de Dieu? Il veut que ceux qui
l'aiment, l'aiment sans reserve, ce qui se fait quand on a tout
quitte, comme lui nous aime sans reserve. Ceux donc qui ont

194

fait le voeu de pauvrete, qui ont tout quitte, ne tiennent plus a
rien, Wont affection a rien , sont donc forces de porter leur a f fection et leur amour vers Dieu, car ON NE SAURAIT VIVRE
SANS AIMER.... Donc le voeu de pauvrete nest autre chose
qu'un moyen souverain et parfait pour aimer Bien Dieu."
Ici encore, it y revient une semaine apres, le 21 novembre 1659
(XII 389-390; E 812):
"La raison pour laquelle Notre-Seigneur veut qu'on renonce a
tout, c'est que, le faisant, it faut necessairement qu'on aime
Dieu. Le coeur tend vers 1'amourde meme que la pierre tend en
has et le feu en haut, comme en leur centre. "
Ceci nous amene a la contemplation des abaissement et de la
pauvrete du Fils de Dieu, ou nous trouvons une clef de 1'anthropologie chretienne: (XI 23; Entretiens 885, sans date)
"Quand on a ressenti en soi-meme des faiblesses et des tribulations, l'on est plus sensible a celles des autres.... Vous n'ignorez
pas que Notre-Seigneur a voulu eprouversurlui toutes les miseres. "Nous avons un Pontife, dit saint Paul, qui Bait compatir a
nos infirmites, parce qu'il les a eprouvees lui-meme" (Hebreux,
4, 15). Oui, o Sagesse eternelle, vous avez voulu eprouver et prendre sur votre innocence personne toutes nos pauvretes! Vous
savez, Messieurs, qu'il a fait cela poursancti fier toutes les afflictions auxquelles nous sommes sujets, et pouretre 1'original et le
prototype de sous les etats et les conditions des hommes. 0 mon
Sauveur, vous qui etes la sagesse increee, vous avez pris et
embrasse nos miseres, nos confusions, nos humiliations et infamies, a la reserve de l'ignorance et du peche."

II. THEOLOGIE DES PAUVRES: ils representent Jesus-Christ
Entendons-nous bien: Monsieur Vincent n'idealise pas les pauvres; nulle vision romantique, en lui: it connait le monde des pauvres
par l'interieur autant que par sa vaste experience, et ce West pas bL
cause de qualites visibles ou supposees qu'il voit Jesus en eux. 11 a
amplement prevenu les Filles de la Charite des deceptions et des
rebuffades auxquelles elles devaient s'attendre; contentons-nous de
citer ce bref rappel aux missionnaires, le 22 aout 1659 (XII, 305;
E. 725):
"Notre fin, c'est le pauvre peuple, gens grossiers; or, si nous ne
nous ajustonspas a eux, nous ne leu r pro f i terons aucunement. "
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C'est justement parce qu'ils sont pauvres, c'est-a - dire defigures, quasi plus hommes , que se trouve en eux Jesus , dans sa pauvrete , defigure par sa passion , tout autant que ressuscite. Le 16
mars 1642, Monsieur Vincent vient d'evoquer la Passion de Jesus;
unc Socur ajoute (IX 65):
"Une soeur remarqua qu'il etait bon , en entrant clans la chambre des malades , de voir en eux Notre - Seigneur en croix, et
de leur dire que leur lit devait leer representer la croix de
Notre-Seigneur, sur laquelle ils souffrent avec lui."
De nos jours, on ne peut plus dire cela systematiquement; mais
it reste toujours actuel de vivre de cette foi.
M. Vincent a aussi en tete la parole de Jesus en Matthieu 25.
40 et 45, lorsqu' il inculque aux Filles de la Charite cette convinction que les pauvres, c'est Jesus. 11 I'avait dit clairement le 30 mai
1647 (IX, 324):
"Servantes des pauvres, c'est comme si on disait 'servantes
de Jesus-Christ , puisqu 'il repute fail a lui-meme ce qui leur
est fait, et que ce sont ses membres."
II y avait deja insiste le 13 fevrier 1646, appuyant la parole d'une
soeur (IX, 252):
"Un autre motif, une soeur 1'a encore dit (vovez, mes soeurs,
je ne parle que par vous), c'est que, servant les pauvres, on sert
Jesus-Christ. O mes filles, que cela est vrai ! Vous servez JesusChrist en la personne des pauvres, et cela est aussi vrai que
nous sommes ici. Une soeur ira dix fois le jour voir les ntalades, et dix fois par jour elle v trouvera Dieu.... Allez voir de
pauvres forgats a la chaine, vous y trouverez Dieu; servez ces
petits enfants , vous y trouverez Dieu. 0 mes Filles, que cela
est obligeant ! Vous allez en de pauvres maisons , mais vous
y trouvez Dieu . 0 mes Filles, que cela est obligeant encore une
fois. 11 agree le service que vous rendez a ces malades et le
tent fail a lui-me ^ne, comme vous avez dit".
II Ic redira le 25 novembre 1659 (X, 679-680):
"vous devez trailer les pauvres avec grande douceur et respect, ... vous souvenant que c'est a Notre-Seigneur que vous
rendez ce service, puisqu'il le lent fait a lui-meme: "Cute ipso
sum in tribulatione" ("Je suis avec lui dans la tribulation",
Psaume 90, 15), parlant des pauvres. S'il est malade, je le suis
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aussi; s'il est en prison, j'y suis; s'il a des fers aux pieds, le les
ai avec lui. Et une autre raison, c'est que vous devez regarder
les pauvres comme vos maitres. "

Purquoi nos maitres? Parce que c'est la consequence de la presence de Jesus en eux:
"Les pauvres sont nos maitres; ce sont nos rois; it leur faut
obeir, el ce n'est pas une exageration de les appeler ainsi, parceque Notre-Seigneur EST dans les pauvres" (25 novembre
1658; X, 610):
Et it a repris a une congregation hospitaliere d'Italie, (voir le
19 juillet 1640: IX, 25; -les mots sont de Saint Camille de Lellis-),
une formule qu'il repetera souvent, qu'il l'evoque encore le 11
novembre 1657 (X 332):
"vous etes destinees a representer la bonte de Dieu a l'endroil
de ces pauvres malades. Or comme cede bonze se comporte
avec les of fliges dune maniere douce et charitable, it taut aussi
trailer les pauvres malades comme cette meme bonze vous
enseigne, c'est-a-dire avec douceur, compassion et amour; car
ce sont vos maitres et les miens aussi. Il y a une certaine Cornpagnie, je ne me souviens pas du nom, qui appelle les pauvres
NOS SEIGNEURS ET NOS MAITRES, el ils out raison. Oh!
que ce sont de grands seigneurs au ciel! Ce sera a eux den
ouvrir la porte, comme it est dit daps 1 Evangile."
Cela aura des consequences tout a fait pratiques : notre attitude envers les pauvres, les malades, les prisonniers, les vieillards,
ne devrait jamais etre de condescendance, encore moms de mcpris
ou de domination, mais toute de douccur, d'ecoute, d'attention aux
plus petits details, de patience, de bonte, meme lorsqu'il convient
d'etre ferme. Ce serait la matiere d'une autre etude...
Ajoutons encore cette pensee exprimee par une Soeur, lors de
la conference du 16 mars 1642, et qui noun eleve jusqu'a la Sainte
Trinite (IX, 61):
"Le premier motif (de servir les pauvres) est que les pauvres
ont l'honneur de representer les membres de Jesus-Christ, qui
tient les services qu'on leur fait comme faits a lui-meme. Le
deuxieme, que les times des pauvres ont en elles l'image de
Dieu, et, partant, que nous devons en eux honorer la Sainte
Trinite."
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C'est un theme assez connu pour que nous ne nous y attardions
pas; citons seulement ce beau texte, non date, extrait d'une conference aux missionnaires (XI, 32; Entretiens, 895-896):
"Je ne dois pas considerer un pauvre paysan ou une pauvre
femme selon leur exterieur, ni selon ce qui parait de la portee
de leur esprit, d'autant que Bien souvent i/s Wont pas presque
la figure, ni /'esprit de personnes raisonnables, tant ils sont
grossiers et terrestres. Mais tournez la medaille, et vows verrez, par les lumieres de la foi, que le Fils de Dieu, qui a voulu
etre pauvre, nous est represents par ces pauvres; qu'il n'avait
presque pas la figure d'un homme en sa passion,et qu'il passait pour fou duns /'esprit des Gentils, et pour pierre de scandale daps celui des Jui fs, et avec tout cela, it se quali fie 1'evangeliste des pauvres. 0 Dieu!, qu'il fait beau voir les pauvres,
si nous les considerons en Dieu et duns 1'estime que JesusChrist en a faite! Mais si nous les regardons selon les sentiments de la chair et de !'esprit mondain, ils paraitront meprisables. "
C'est bien evidemment de la que decoule la dignite des pauvres, et de /'envoi aux pauvres.

III. THEOLOGIE DE LA MISSION AUX PAUVRES
Elie s'enracine dans la Trinite, dans /'envoi du Fils par le
Pere.
La Mission de I'Eglise, et tout specialement sa Mission aux pauvres, c'est a dire son envoi par Jesus, s'enracine Bans /'envoi du
Fils eternel de Dieu par son Pere, dans sa Mission divine. La personne de Jesus et sa mission, voila le centre de la spiritualite de
Saint Vincent, son regard revient sans cesse sur la personne, les
sentiments, les vertus, les paroles et les actes, de Jesus, Fils de Dieu
envoys porter la "bonne nouvelle", 1' "evangile", aux pauvres: ici,
c'est Luc, 4, 18, qui obsede Monsieur Vincent. 11 le rappelle aux missionnaires, par exemple le 7 novembre 1659 (XII, 367):
"La premiere raison que nous avons de remercier Dieu de 1'etat
(de missionnaires) ou it nous a mis, par sa misericorde, c'est
que c'est ld l'etat ou it a mis son Fils, qui dit lui-meme: Pauperibus evangelizare rnisit me' (11 m'a envoys evangeliser les
pauvres)" (Entretiens 788).
A la difference de la pauvrete, Vincent a contcmple /'envoi du
Fils AU SEIN MEME DE LA TRINITE, et nous en avons encore un
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texte, dans un entretien aux Filles de la Charite , sur I'obeissance,
lc 23 mai 1655. II imagine meme un dialogue pittoresque , comme
souvent dans ses conferences ( X 85-86):
"Quand le Pere eternel voulut envoyer son Fils en terre, it lui
proposa toutes les choses qu'il devait faire et sou f frir. Vous
savez la vie de Notre -Seigneur, combien elle a ete pleine de
sou f frances. Son Pere lui dit: 'Je permettrai que vows soyez
meprise et rejete de tout le monde, qu 'un Herode vous fasse
fuir des votre has age, que vous soyez tenu pour un idiot, que
vous receviez des maledictions pour vos oeuvres miraculeuses; bref, je permettrai que toutes les creatures se revoltent
contre vows '. Voila ce que le Pere eternel proposa a son Fils,
qui lui dit: "Mon Pere, je ferai tout ce que vous me commanderez"'.
La mission du baptise au service des pauvres reproduit done
et continue celle de Jesus.
Monsieur Vincent 1'a affirme plus d'une fois aux Filles de la
Charite, comme le 9 mars 1642 (IX 59):
"Quand vous servirez les pauvres de la sorte, vous serez vraies
Filles de la Charite, c'est-a-dire Filles de Dieu, et vous imiterez Jesus-Christ. Car, mes soeurs, comment servait-il les pauvres? 11 les servait corporellement et spirituellement; it allait
de cote et d'autre, guerissait les malades, leur donnait selon
l'argent qu'il avail, et les instruisait de leer salut. Quel bonheur, mes filles, que Dieu vous ail choisies pour continuer
l'exercice de son Fils sur terre!"
Elles Pont bien retenu, telle une de celles qui prirent la parole,
le 16 mars 1642 : (IX, 62)
"Comme le principal dessein des Filles de la Charite est d'imiter la vie de Jesus-Christ sur terre, elle veut employer la sienne
au service des pauvres, puisque le Fils de Dieu est mort en croix
pour eux, comme pour nous".
Monsieur Vincent le declarait aussi aux missionnaires, par
cxemple le 6 decembre 1658:
"Notre vocation est done une continuation de la sienne, ou,
pour le moins, elle lui est rapportante dans ses circonstances....
Que nous soyons appeles pour etre consorts et participants aux
desseins du Fils de Dieu, cela surpasse notre entendement....
C'est un office si releve d'evangeliser les pauvres, que c'est,
par excellence, !'office du Fils de Dieu; et nous y sommes appli-
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ques comme des instruments par qui le Fils de Dieu continue
de faire du ciel ce qu'il a fait sur la terre" ( XII, 80; E. 496).
Il est bien evident que ce qu'il dit aux Soeurs et aux missionnaires s'applique tout autant aux laIcs: c'est la charte de tout baptise, et nous savons asset combien Monsieur Vincent 1'a mis en oeuvre dans la spiritualite des Confreries de la Charite.
De la va decouler le style de I'accomplissement de cette mission, le style de notre service des pauvres: it le definit en general,
en 1656, a un jeune superieur, Antoine Durand (XI, 343):
"Ce n'est pas ici 1'oeuvre dun homme , c'est 1'oeuvre dun Dieu.
C'est la continuation des emplois de Jesus-Christ,... II taut que
Jesus-Christ s'en mele avec nous, on nous avec lui... que nous
parlions comme lui et en son esprit , ainsi que lui - meme etait
en son Pere... Il faut donc, Monsieur, VOUS VIDER DE VOUSMEME POUR VOUS REVETIR DE JESUS-CHRIST" (E.
306-307):
Soulignons un aspect tout particulier de cette identification
a Jesus, et de son imitation: de meme que le Verbe-Pauvre est envoye
s'incarner en Jesus-Pauvre, de meme les pauvres sont tout designer
pour continuer sa mission aupres de leurs frcres pauvres. Monsieur
Vincent le souligne souvent, surtout aux Filles de la Charite: "pauvres lilies de village, gardeuses de pourceaux, comme moi, nous ne
devons rien presumer de nous-memes", leur dit-il le 5 juillet 1640
(IX 15).
Un des premiers reglements de Soeurs, vers debut 1641, precise (XIII 541):
"Elles se ressouviendront qu'elles sons noes pauvres, qu'elles
doivent vivre en pauvres, pour 1'amour du pauvres, pour
1'amour du pauvre des pauvres, Jesus-Christ Notre-Seigneur,
et qu'en cette qualite elles doivent titre extremement humbles
et respectueuses envers tout le monde".
Dix-sept ans plus tard , it v revient encore, le I I novembre 1657
(X 342):
"Mes soeurs, nous venons de pauvres Bens, vous et moi . Je suis
fils de laboureur, jai ete nourri rustiquement, et pour etre presentement superieur de la Mission , je voudrais m'en faire
accroire et titre traite comme un monsieur! 0 mes soeurs,
ressouvenons - nous de nos conditions, et nous trouverons que
nous avons sujet de louer Dieu."
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Nous trouverons les applications concretes dans la 4a partie:

IV. THEOLOGIE DU SERVICE DES PAUVRES ET DE LA
GESTION DES BIENS MATERIELS ET DE L'ARGENT
Cela constitue la matiere du Jugement , car cc sont des images
de la misericorde du Dieu createur et Providence , qui appelle les
homes a la Resurrection.
Etre appele et envoye ne suffit pas: encore faut-il accomplir
sa mission, exercer le service confie. Jesus ne nous dit-11 pas, en
Matthieu 7, 21: "Ce n'est pas tout hommc qui me dit: 'Seigneur, Seigneur', qui entrera dans le Royaume des cieux, mail celui qui fait
la volont.e de mon Pere qui est dans les cieux." La mission aux pauvres suppose non seulement de parler d'cux ni de leer parlor, mais
de les servir concretement, comme noun le rappelle Saint Jacques,
aux versets 15 et 16 de son chapitre 2. Or Saint Vincent ne nous
exhorte pas seulement a l'accomplissement de ce service concret,
it ne nous y aide pas seulement, en nous precisant les versus qu'il
suppose, et qui sont celles memes de Jesus" (6 decembre 1658, X11,
75; Entretiens 491).
"Se conformer a lui en ses conduites, ses actions, ses emplois
et ses fins ... tacher de conformer nos pensees, nos oeuvres et
nos intentions aux siennes".
Ses exhortations a aider les pauvres, et ses realisations, sont
innombrables, et assez connues pour avoir imprime son visage
dans la memoire collective, et ce n'est pas le lieu de les decrirc.
Mais un point particulier concerne notre sujet : de meme qu'il estime que les confreres et socurs d'origine pauvre sont tout particulierement marques pour cette mission, de meme it recommande
souvent de ne pas se contenter de subvenir aux besoins des pauvres, mais de permettre au plus vite, a ceux qui en ont les forces,
de se subvenir a eux-memes, et de s'entr'aider, par leur travail.
Citons ce passage typique de la lettre du 9 aor t 1659, au Frere Jean
Parre, a Saint-Quentin; elle aborde presque tous les aspects (VIII,
72-73):
"On destine quelque petite chose pouraiderquelques pauvres
gens a semer quelque petit morceau de terre; je dis: les plus
pauvres, qui sans ce secours ne pourraient pas le faire. On n'a
pourtant rien de pret, mail on fera quelque effort pour amasser an moins cent pistoles pour Bela, en attendant qu'il soil
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temps de semer. On vous prie cependant de voir en quels
endroits de Champagne et de Picardie it se trouvera de plus
pauvres gens qui aient besoin de cette assistance; je dis: le plus
grand besoin. Vous pourriez leur recommander en passant de
preparer quelque morceau de terre, de le labourer et fumer,
et de prier Dieu qu'il leur envoie quelque semence pour y mettre, et sans leur rien promettre, leur dormer esperance que Dieu
y pourvoira. On voudrait faire aussi que sous les autres pauvres gens qui Wont pas des terres gagnassent leur vie, tans hommes que femmes, en donnant aux hommes quelques outils
pour travailler, et aux filles et femmes des rouets et de la filasse
ou de la laine pour filer, et cela aux plus pauvres seulement.
A cette heure que voila la paix, chacun trouvera a s'occuper,
et les soldats ne leur 6tant plus ce qu'ils auront, ils pourront
amasser quelque chose et se remettre peu a peu; et pour cela,
1'assemblee a pense qu'il faut les alder a ce commencement
et leur dire qu'il ne faudra plus s'attendre a aucun secours
de Paris. ... Tout cela vows obligera d'aller et de venir pour
reconnaitre oiu sera la veritable necessite, pour en envoyer les
memoires, a fin qu'on puisse faire quelque petit fonds pour y
remedier. "
Mais M. Vincent ne se contente pas de la bienfaisance, de la
simple philanthropic. II va bien plus profond, ou it s'eleve bien plus
haut: it s'eleve jusqu'au plan theologique, et meme mystique:

1 - Nous sommes appeles au jugement de Dieu , comme Jesus l'a
dit (Mt 25, 31-46)
Ce theme nest guere evoque, de nos jours; Monsieur Vincent
ne s'y etend pas beaucoup non plus. Mais lui qui a ose ecrire: "en
les secourant , nous faisons justice et non pas misericorde " (8 mars
1658, VII 98), it etait logique qu'il nous rappelle que nous serons
juges sur nos actes, et pas seulement sur nos paroles. Jugement
ne veut d'ailleurs pas dire uniquement condamnation, mais aussi
"beatification ": "nous les devons assister et faire assister en toutes les manieres , si nous voulons entendre les paroles du Souverain Juge des vivants et des morts : Venez lezs bien-aimes de anon
Pere... " (6 dec 1658, XII 87).
Monsieur Vincent n'hesite pas quelquefois it nous mettre en
face de nos responsabilites, terme qui vient du mot "repondre de...",
"repondre pour quelqu'un". Ecoutons-le partager son oraison, le
25 octobre 1643 (XI, 134; Entretiens, 74):
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"Quoi! mes freres, que repondrons-nous a Dieu si, par notre
faute, quelqu'une de ces times venait a mourir et se perdre?
Ne serait-ce pas nous, pour ainsi dire, qui 1'aurions damnee?
Car, je vous prie, qui repondrait pour cette ame? Cela est aussi
vrai qu'il est vrai que nous sommes ici, que Dieu, a noire mort,
nous en demanderait corn pie."
Mais c'est surtout l'esperance qu'il excite en nos coeurs, juste
a la suite de ce passage:
"Mais aussi, si Woos correspondons aux obligations de nos
emplois, qu'en arrivera-t-il? 11 arrivera que Dieu augmentera
de jour en jour les graces de la vocation, donnera a la Compagnie des sujets qui auront !'esprit bien fait pour agir en !'esprit
de Dieu, et benira tout ce qui se fait dedans et dehors... Oh!
que ceux-la seront heureux qui pourront dire, a 1'heure de la
mort, ces belles paroles de Notre-Seigneur: 'Le Seigneur ma
envoye evangeliser les pauvres. "'
Non seulement nous serons heureux , mais des liens auront ete
etablis entre ces pauvres et nous; Vincent le disait aux Filles de
la Charite , le 13 fevrier 1646 (IX 253):
"Si Dieu donne une eternize bienheureuse a ceux qui Wont
donne quun verre d'eau aux pauvres, que donnera-t-il a la Fille
de la Charite qui quitle tout et se donne elle-meme pour les
servir tout le temps de sa vie? ... Elle a sujet d'esperer d'etre
de celles a qui it dira: 'Venez les benis de mon Pere, possedez
le royaume qui vous a ete prepare' (Mt 25,34). Un autre motif
encore, c'est que les pauvres assistes par elle seront ses intercesseurs aupres de Dieu; ils viendront en foule at devant d'elle;
ils diront au Bon Dieu: 'Mon Dieu, voici celle qui nous a assistes pour votre amour; mon Dieu, voici cello qui nous a appris
d vous connaitre.... Voila celle qui ma appris a esperer qu'il
y avait un Dieu en trois personnes; je ne le savais pas. Mon
Dieu, voild celle qui m'a appris a esperer en vows; voila celle
qui ^n'a appris vos bonzes par les siennes. "'

2 - Le service des pauvres est une image de la misericorde de Dieu
Le 6 aoiut 1656, it laisse parler son cocur devant les missionnaires (XI, 341; E. 303-304):
"Quand nous allons voir les pauvres, nous devons entrer dans
leurs sentiments pour souf friraveceux.... Et pour cela, it faut
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tdcher d'attendrir nos coeurs ei de les rendre susceptibles
(aptes a titre touches ) des souffrances et des rniseres du prochain, et prier Dieu qu'il nous donne LE VERITABLE ESPRIT
DE MISERICORDE, QUI EST LE PROPRE ESPRIT DE
DIEU, car, comme dit l'Eglise, c'est le propre de Dieu de faire
rnisericorde et den donner f'esprit"( Oraison des Litanies des
Saints).
Nous savons bien que, face a une detresse, it est trop facile d'en
appeler a la bonte de Dieu, ou a la Providence. Vincent excelle a
nous rappeler que c'est nous qui pouvons titre les bras misericordieux de la Providence, du Dieu qu'on dit Bon; c'etait, par cxcmpie, lc 11 novembre 1657, avec les Filles de la Charite (X 331-332):
"Votre principal soin, apres 1'amour de Dieu et le desir de vows
rendre agreables a sa divine Majeste, doit titre de servir les
pauvres malades avec grande douceur et cordialite , compatissant a leer mal et ecoutant leurs petites plaintes, comme
une bonne mere doit faire; car ils vows regardent conune leurs
meres nourrices et comme des personnes envoyces de Dieu
pour les assister. Ainsi VOUS ETES DESTINEES POUR
REPRESENTER LA BONTE DE DIEU A L'ENDROIT DE CES
PAUVRES MA LA DES."

3 - Le service des pauvres est encore une image de la Resurrection
Monsieur Vincent, entre en possession du prieure de SaintLazare par le hasard d'un desir du prieur, y a vu une signification
providentielle. Ecoutons-le expliquer aux missionnaires l'oeuvre
des retraites spirituelles, dans un passage non date (XI, 16-17; Entretiens, 877, 878):
"Cette maison, Messieurs, servait autre fois a la retraite des
lepreux; it yetaient requs, et pas an neguerissait; etmaintenant
elle sert a recevoir des pecheurs, qui sont des malades couverts
de lepre spirituelle, mais qui guerissent, par la grace de Dieu.
Disons plus, ce sont des moms qui ressuscitent. Quel bonheur
que la maison de Saint-Lazare soit un lieu de resurrection! Ce
saint, apres titre demeure mort trois fours dans le torn beau, en
sortit tout vivant, et Notre-Seigneur, qui le ressuscita, fait
encore la meme grace a plusieurs qui, ayant demeurC quelques
fours ceans, comme dans le sepulcre du Lazare, en sortent avec
une nouvelle vie. Qui est-ce qui ne se rejouira d'une telle benediction, et qui n entrera dans un sentiment d'amouret de reconnaissance envers la bonne de Dieu pour un si grand bien?
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Mais quel su jet de honte si nous nous rendons indignes dune
telle grace! ... Ce ne seront plus que des cadavres et non de
vrais missionnaires; ce seront des carcasses de saint Lazare,
et non des Lazare ressiscites, et encore moins des hommes qui
ressuscitent les morts."
Le service corporel des malades et des blesses beneficie du
meme regard; cc theme de les resurrections revient plusicurs fois
avec les Filles de la Charite. Le 23 juillet 1654, it parle a quatre
Soeurs envoyees a Sedan (X, 2-3):
"Pourquoi donc allez-vous dans ce lieu? Pour faire ce que
Notre-Seigneur a fait sur la terre.... Adam avait donne la mort
au corps el cause celle de l'a"me, par le peche. Or NotreSeigneur nous a delivres de ces deux morts,... it nous exempee
de la mort eternelle par sa grace, et par sa resurrection it donne
la vie a nos corps, car dans la Sainte communion nous recevons le germe de la resurrection.... Pour limiter, vous redonnerez la vie aux times de ces pauvres blesses par l'instruction,
par vos bons exemples, par les exhortations que vous leur ferez
pour les alder ou a bien mourir ou a bien revivre, s'il plait
a Dieu les remettre en sanne. Pour les corps, vous leur redonnerez la sante par les remedes, par vos soins et par les pansements. Et ainsi, mes cheres soeurs, vous ferez ce que le Fils
de Dieu a fait sur la terre."
Le 8 septembre 1657, langage semblable, en donnant aux Soeurs
des nouvelles de celles qui en Pologne soignent aussi les blesses
(X, 326):
"Ah! Sauveur! cela nest-il pas admirable de voir de pauvres
Filles entrer dans un siege? et pour quoi faire? Pour y reparer
ce que les mechants y detruisent. Les hommes y vont pour
detruire, les hommes y vont pour tuer, et elles pour Y redonner la vie par le moyen de leurs soins. Its les envoyent en enfer,
car it ne se peut faire que, parmi ce carnage, it n y ail de pauvres times en etat de peche morsel; et voila que de pauvres filles font ce qu'elles peuvent pour les faire alley au ciel."

4 - La gestion des biens materiels et de I'argent , pour le service des
pauvres , est une image du Dieu Createur et Providence
Voici pout-titre le point le plus original de Monsieur Vincent.
Meme si ce theme est apparu au long de la tradition, it nc semble
plus tout a fait courant de son temps et encore moins du notre.
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Venerer Jesus dans les pauvres est tres bien, les servir est tres
bien; mais pour cela, it faut de la nourriture, des vetements, des
remedes, et, tout simplement, de ]'argent... 11 semblerait que nous
ayons honte de regarder en face ces questions d'argent, de recherche de fonds, considerees au mieux comme un mal necessaire... Ce
nest pas un point des mieux mis en lumiere dans 1'Eglise...
Tel nest pas ]'esprit de Monsieur Vincent, et c'est peut-titre ici
ses vues les plus originales. Non seulement it n'a pas honte do parler de ces choses - et Dieu sait si tout sa vie fut une chasse aux
ressources, et s'il en a park! - mais it a sur tines une veritable
vue de foi. Une etude exhaustive sur la question des ressources chez
Monsieur Vincent est encore a faire; elle serait eclairante et passionnante; son premier biographe, Monseigneur Louis Abelly, 1'a
commencee (Livre III, chapitre III, section II, pages 354-359). Monsieur Jean Jacquart, professeur a l'Universite Paris I, a analyse
magistralement "La politique fonciere de Monsieur Vincent", pour
le Colloque International d'Etudes Vincentiennes, en 1981 (Actes
du Colloque, p 129-143). Et j'ai moi-meme un peu etudie les diverses sources des revenus des missions et du service des pauvres.
Tout cela deborde une theologie de la pauvrete, ce serait plutot matiere a une theologie de la gestion. Mais cela concerne tout
de meme indirectement la theologie de la pauvrete, puisque les pauvres en sont la finalite. Je vais donc simplement en donner les conclusions, en citant quelques textes ou Monsieur Vincent refere la
gestion des biens temporels a ]'oeuvre de la Creation et a la Providence , en soulignant toujours ]'importance de l'integrer a la vie spirituelle personnelle.
Le 28 avril 1638, a la fin de longues instructions sur les affaires temporelles , it ecrit ceci a son compagnon des premiers jours
de la Mission , Antoine Portail (1, 475):
"Or sus, Monsieur, en voila beaucoup pour le temporel. Plaise
a la bonze de Dieu que, selon votre souhait, it ne vous eloigne
pas du spirituel, qu'il nous donne part a l'eternelle pensee qu'il
a de lui-meme, tandis que perpetuellement it s'applique au gouvernement de ce monde et a pourvoir au besoin de toutes ses
creatures jusques a an petit moucheron! 0 Monsieur, qu'il taut
travailler a ]'acquisition de la participation de cet esprit!"
Les gestionnaires, financiers, economes, les membres de la
Societe de Saint Vincent de Paul ou du Secours Catholique, promus participants de la vie meme du Createur, cc nest pas si courant... Et Vincent en vivait lui-meme, soucieux du plus petit detail,
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y compris de la maniere curicuse dont un des fermiers de SaintLazare a fait herser un champ, a Gonesse! (I, 486, cite par Mr Jacquart, Actes du Colloque de 1981, p 143).
Cc nest pas une fois en passant que Monsieur Vincent affirme
cela. A la fin de ses avis a un jeune superieur de scminaire, Antoine
Durand, en 1656, it ajoute, a ('occasion de la visite d'un frere charge
du temporel (XI, 350; Entretiens, 313-314):
"Vous voyez, Monsieur, comme des choses de Dieu dont nous
parlions a present, it me faut passer aux affaires temporelles;
de la vous devez connaitre qu'il appartient au superieur de
pourvoir non seulement aux choses spirituelles, mais qu'il doit
aussi etendre ses soins aux choses temporelles; car, comme
ceux qu'il a a conduire sons composes de corps et dame, it
taut aussi qu'il pourvoie aux besoins de Ian et de l'autre, et
cela A L'EXEMPLE DE DIEU, qui, elant occupe de toute eternize a engendrerson Fils, et le Pere et le Fils a produire le SaintEsprit, outre, dis-je, ces divines operations ad intra (interieures), it a cree le monde ad extra (a 1'exterieur), et s'occupe continuellement a le conserver avec touter ses dependances, ... Et
le meme soin de son adorable PROVIDENCE s'etend jusquela qu'une feuille d'arbre ne tombe point sans son ordre; it
compte sous les cheveux de noire tete (Matth. 10, 30) et nourrit jusqu'au plus petit vermisseau, et jusqu'a an ciron (minuscule insecte vivant dans les debris, les lieux poussiereux).
Cette consideration me semble bien puissance pour vous faire
comprendre que l'on ne doit pas settlement s'appliquer a ce
qui est releve, comme sons les fonctions qui regardent les choses spirituelles, mais qu'il taut encore qu'un superieur, qui
represente en quelque facon 1 etendue de la puissance de Dieu,
s'applique a avoir le soin des moindres choses temporelles,
n'estimant point que ce soin soit une chose indigne de lui."
Comprenons la profondeur de des vues: celui qui s'occupe de
faire fructifier pour les pauvres les biens materiels n'a rien a envier
au predicateur qui s'efforce de faire fructifier la parole de Dieu
dans les times: ce sont deux charges complcmentaires, touter dcux
a l'image de la Providence ; mais toutes deux doivent absolument
s'allier a une profonde vie spirituelle interieure, a ('image de la vie
interieure de la Trinite elle-meme.
Oh certes, it etait conscient des dangers, tout autant de la
charge de superieur que du maniement de ('argent: Le 26 aout 1657,
ii declare aux Soeurs (X, 308): " Une des choses que J'al le plus apprehends , c'est le maniement de l'argent ". 11 importe donc d'etre lucide
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et vigilant dans I'ascese; mais en meme temps, ne pas hesiter, justement, a faire de ces charges tin element de la vie spirituelle, de
la vie en Dieu.
Meme enseignement le 21 Fevrier 1958, aux missionnaires (en
XII, 142; Entretiens, 559), et surtout le 13 decembre 1658 (XII,
110-111; Entretiens 527):
"0 mon Dieu! la necessite nous oblige a avoir de ces biens perissables et a conserver a la Compagnie ce que Notre-Seigneur
y a mis; mais nous devons nous y appliquer comme Dieu meme
s'applique a produire et a conserver les choses temporelles
pour 1'ornement du monde et la nourriture de ses creatures,
en sorte qu'il a soin de pourvoir jusqu'a un ciron; ce qui
n'empeche pas ses operations interieures, par lesquelles it
engendre son Fils et produit le Saint-Esprit; it fait celles-ci et
n'omet pas les autres. Comme c'est donc le plaisir de Dieu de
pourvoir d'aliments les plantes, les animaux et les hommes,
ceux qui ont charge en ce petit univers de la Compagnie doivent aussi pourvoir aux besoins des particuliers qui la composent. Il le faut bien, mon Dieu; autrement, tout ce que votre
Providence a donne pour leur entretien se perdrait, votre service cesserait, et nous ne pourrions pas alley GRA TUITEMENT
evangeliser les pauvres."
Nous voici non seulement au niveau theologique, mais, osons
le dire, MYSTIQUE : Le service des pauvres West pas seulement
une activite humanitaire, philanthropique, animee par de simples
sentiments de compassion, comme tout homme, meme non croyant,
peut en ressentir : c'est une vraie partie de la vie de foi, de la vie
avec Dieu, de la vie mystique. Vincent nous propose non seulement
une theologie de la pauvrete , mais une mystique de la pauvrete et
du service des pauvres.

CONCLUSION
La rencontre et le service des pauvres, si nous les vivons dans
la foi et la charite, sont une veritable EXPERIENCE SPIRITUELLE,
une authentique rencontre de Dieu.
En servant les pauvres, nous servons Jesus-Christ et nous rencontrons Dieu. Qui voit les pauvres voit Jesus, mais surtout, qui
sert les pauvres sert Jesus. Ecoutons comment Vincent est tout hcureux de l'avoir entendu dire par une soeur, le 13 fevrier 1646 (IX
252):
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"Un autre motif, une soeur 1'a encore dit (voyez, mes soeurs,
je ne parle que par vous), c'est que, servant les pauvres, on sert
Jesus-Christ. 0 mes filles, que cela est vrai!. Vous.servez JesusChrist en la personne des pauvres. Et cela est aussi vrai que
nous sommes ici. Une soeur ira dix fois le jour voir les malades et dix fois par jour elle y trouvera Dieu. ... Allez voir de
pauvres forgats a la chaine, vous y trouverez Dieu... Vous allez
en de pauvres maisons, mais vous y trouvez Dieu.... II agree
le service que vows rendez a ces malades et le tient fait a luimeme, comme vows avez dit."
Autrement dit, servir les pauvres EST UNE VERITABLE
EXPERIENCE SPIRITUELLE, une rencontre de Dieu.
Et c'est pour cette raison que, selon un adage remontant au
Moyen-Age, it dit souvent aux soeurs que si elles doivent sortir pour
servir un pauvre durant la Messe ou I'oraison, "c 'est quitter Dieu
pour Dieu" (IX , 5, 319, 414, etc). II ne les encourage pas a abreger
lour oraison pour "s'occuper", pour s'absorber dans faction: it lour
dit de continuer l'oraison, la rencontre de Dieu, I'union a Dieu, dans
son image que sont les pauvres. Ainsi, le 31 juillet 1639:
"Mes filles, sachez que, quand vous quitterez 1'oraison et la
sainte messe pour le service des pauvres, vous W y perdrez rien,
puisque c'est alter a Dieu que servir les pauvres; et vous devez
regarder Dieu en leers personnes. ... Vous voyez, mes filles,
la fidelite que vows devez a Dieu. L'exercice de voire vocation
consiste dans le souvenir frequent de la presence de Dieu" (IX,
5).
Nous pourrons terminer en priant comme Saint Vincent nous
y invitait, le 22 aout 1655:
"Or sus, demandons a Dieu qu'il donne a la Compagnie cet
esprit, ce coeur qui noes fasse alter partout, CE COEUR DU
FILS DE DIEU, COEUR DE NOIRE-SEIGNEUR, qui nous dispose a alter comme it irait... " (XI, 291).
Bernard KOCK, C.M.
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LA QUESTIONE SOCIALE
A 100 ANNI DALLA ( RERUM NOVARUM))

1. EVENTO DI INCALCOLABILE PORTATA

1115 maggio del corrente anno celebreremo it centesimo anniversario della grande enciclica di Leone XIII. Credo che it nostro
odierno dialogo si inserisca nella preparazione seria e proficua di
tale celebrazione. Ed essa, in fondo, riassumery a sua volta un percorso che, a partire da quel fondamentale documento, ha aperto
alla Chiesa e alla cristianity "le strade inedite e difficili del rapporto con la realty sociale di un mondo trasformato dalla rivoluzione industriale" (1).
Fu davvero fondamentale quella enciclica? Se non sapessimo
di essere not stessi suoi debitori, se non sapessimo che cio che siamo nell'impegno sociale, sindacale, politico si muove in quel solco
profondo e lungo un secolo, e volessimo misurare 1'enciclica di 100
anni fa solo con it lessico e le sensibility attuali, ebbene non potremmo sottrarci ad un sentimento di "lontananza" e persino alla
scoperta di taluni limiti analitici. Si tratta di aspetti che rispecchiano I'ambiente storico-culturale in cui nasce la Re rum nova rum ma
che segnano, al tempo stesso, l'ampiezza del cammino che da allora ad oggi, grazie anche a quell'enciclica, not tutti abbiamo compiuto.
Nella seconda meta dell'800 it processo di industrializzazione
pone la Chiesa di fronte a due grandi fenomeni collcgati fra loro.
II primo fenomeno e " la miseria della moltitudine" (2), cioe la condizione miserabile, spesso inumana, di grandi masse di lavoratori,
disoccupati o sottoposti a orari di lavoro e a salari al limite della
sopravvivenza, totalmente indifesi nei loro diritti: tutto cio in contrasto con la crescita e la concentrazione della ricchezza in mano
a pochi. 11 secondo fenomeno a la rcazione radicale contro l'ingiustizia di questa situazione da parte del socialismo, che si diffonde
sempre piu, che propone la totale abolizione della propriety privata dei mezzi di produzione e la lotta di classe.
Questi sono, nella sostanza, i termini della "questions operaia",
(...) "questione difficile da risolversi, nc scevra di pericoli. Diffici(1) Cfr. Commissione episcopale per i problemi sociali e it lavoro, Res
novae e solidarietd (Ne1 centenario della Rerum nova rum), Collana doc. CEI,
n. 48, Ellc Di Ci, Torino, 1989, p. 3.
(2) RN, 1.
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le - scrive Leone XIII - perche cosa ardua a segnare i precisi confini nelle relazioni tra proprietari e proletari, try datori di lavoro
e lavoratori. Pericolosa, perche uomini turbolenti e astuti si sforzano ovunque di falsare i giudizi e volgere la questione stessa a perturbamento dei popoli" (3).
La lucidity coraggiosa con cui Leone XIII denuncia l'ingiustizia
della situazione in cui it padronato tiene it proletario; la decisione
senza ambiguity con cui indica dei precisi doveri di intervento dello Stato per la tutela dei diritti dei proletari; con cui difende ed incentiva it sorgere dell'associazionismo e della solidariety operaia,
fanno dell'enciclica un evento di grandissima novity: essa produce
un enorme scossone nell'ambiente cattolico, ancora ampiamente e
tranquillamente imbevuto dello spirito del liberalismo capitalista.
L'enciclica diviene di fatto un punto di riferimento costante per it
successivo insegnamento sociale della Chiesa sino ai nostri giorni.
Si pub dire the quasi ad ogni decennale ricorrenza altri pontefici richiameranno espressamente la Rerum nova rum come pietra
fondativa dell'insegnamento sociale della Chiesa: Pio XI nella Quadragesimo anno (1931), Pio XII nel Radiomessaggio per it cinquantenario (1941), Giovanni XXIII nella Mater et magistra (1962), Paolo VI nella Octogesima adveniens (1971), Giovanni Paolo II nella Laborem exercens. Ma a parte le ricorrenze, la Re rum nova rum a assunta come iniziale punto di riferimento da molti altri e fondamentali insegnamenti, compresi, in posizione eminente, la Populorum
progressio (1967) e la Sollicitudo rei socialis (1987).
Un simile corpo di riconoscimenti e di per se indicativo di molte
cose. Lascia intendere, fra l'altro (ed e un punto the qui ci preme
sottolineare), come nemmeno nella Re rum nova rum la questions
sociale poteva essere intesa, ne di fatto e stata intesa, nei termini
riduttivi di "questione operaia" e di conflitto try capi tale e lavoro.
Lascia intendere, ancora di piit, l'indubbia fecondity storica della
Rerum nova rum per I'intero insegnamento sociale della Chiesa, quel
suo essere stata la "magna charta" dell'impegno sociale dei cattolici di inizio secolo in particolare.
L'espressione "magna charta" a usata nel richiamato Radiomessaggio del 1941 di Pio XII: ma ho trovato la medesima espressione usata, proprio per la Rerum novarum, giy 16 anni prima, nel
1925, in un articolo di Giulio Pastore, it fondatore della Cisl (4). E
(3) RN, 3.
(4) L'articolo si titola Monito e fu pubblicato su "ll Cittadino" del 14
maggio 1925. Nel brano the ci interessa a scritto "(...) Oh come vorremmo
the la magna charta leoniana fosse almeno letta e meditata da quei molti
cattolici appartenenti a] ceto industriale the pure nel trattamento dcgli operai non sanno minimamente distinguersi dai Toro colleghi areligiosi" (cfr.
in A. CIAMPANI, La buona battaglia (Giulio Pastore e i cattolici sociali nella crisi dell'ttalia liberale), Franco Angeli, Milano, 1990, p. 192).
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l'anno dopo, in un altro articolo, Pastore definisce la Rerum novarum come "l'atto di nascita, it crisma pontificale, del sindacalismo
cristiano" e afferma the mai come ora (siamo net 1926) "la grande
Enciclica a apparsa in tutto it suo straordinario valore di documento storico the ha prevenuto eventi e core" (5).
Si tratta di una piccola testimonianza, evidentemente, ma esistono una infinity di documenti e di analisi storiche the qui non
serve richiamare e the Sono in grado di provare l'indubbia e straordinaria fecondity storica della Rerum nova rum, in Italia e fuori,
negli uomini , nelle opere, nelle organizzazioni, a vastissimo raggio.
Basti allora annotare the tutto it contenuto dell'enciclica manifesta, at di 1a del linguaggio, un senso dell'essenziale, una capacity di dominio delle tendenze evolutive in atto, una apertura verso it futuro the suscitano ancora oggi profonda ammirazione.
I punti fondamentali di quella novity fondativa possono riassumersi nei segucnti tre: 1) it riconoscimento del diritto dei lavoratori ad associarsi per la difesa dei diritti e per la protezione di
interessi minacciati dai ceti piu potenti; 2) l'affermazione di un compito positivo dello Stato per ridurre o eliminare le ingiustizie sociali mediante la legislazione e politiche opportune; 3) it richiamo
alla funzione sociale della propriety quale strumento per raggiungere un comune benessere.
Questi principi ci appaiono oggi come idee correnti. Ed e vero. Ma all'epoca in cui vennero formulati rappresentavano un Progresso di incalcolabile portata. Uno storico oggettivo potry forse
aggiungere the la soluzione del grande conflitto sociale dell'800 si
e proprio avviata lungo le vie segnate da quei tre principi.

2. GLI ORIZZONTI DELLA "QUESTIONE SOCIALE"
DALLA RERUM NOVARUM ALLA SOLLICITUDO
REI SOCIALIS

Vi era nella Rerum nova rum una affermazione iI cui carattere
rivoluzionario e stato messo in luce in una notissima pagina del
Diario di un curato di campagna di Bernanos: it lavoro non e una
merce. Sarebbe molto facile osservare the it lavoro rimane una merce e the lo e ancora oggi sotto molti cieli. Poco piu di 20 anni fa
la Populorum progressio assegnava alla qucstionc sociale una dimensione mondiale: "I popoli delta fame interpcllano oggi in tnaniera drammatica i popoli dcll'opulenza. La Chiesa trasale davan(5) II secondo articolo si titola Commemorare e to pubblicato, sempre su "II Cittadino", it 13 rnaggio 1926 (in A. CIAMPANI, cit., p. 229).
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ti a questo grido..." (6). Sarebbe tragicamente facile osservare oggi che quel grido a rimasto largamente inascoltato.
Eppure, con continuity e insieme rinnovandosi (doppia connotazione tipica dell'insegnamento nella sfera sociale) (7), it magistero della Chiesa non si a mai stancato di dilatare e, contemporaneamente, scandagliare in profondity la vita degli uomini e della society, la questione sociale appunto, i criteri di suo giudizio, i richiami alla coscienza in vitale connessione con it Vangelo.
I passaggi che segnano questa continuity e questo rinnovamento coincidono largamente col nostro modo di intendere gli attuali
orizzonti della questione sociale e sary utile percio richiamare taluni tratti significativi, scusandoci per evidenti e forse arbitrarie
esclusioni.
La Rerum novarum, come giy segnalato, impresse un forte impulso all'impegno dei cattolici in campo sociale ponendo cos! la domanda (che in fondo arriva sino a noi, in forme diverse, a proposito del rapporto tra fede e politica) se sia possibile impegnarsi per
la giustizia sociale senza prendere posizione anche strettamente
politica, in ordine alla trasformazione delle strutture. Altro problema aperto, che impegno Pio X (8), fu quello della scelta tra sindacalismo e corporativismo e, in particolare, la scelta tra sindacalismo cattolico o sindacalismo aconfessionale.
Poi, la prima guerra mondiale e l'angoscia di Benedetto XV
(1914-1922) per quella "inutile strage". L'intero arco del suo pontificato a percorso dagli appelli per la pace nella giustizia, per it ritorno all'ordine e alla concordia tra le classi e le nazioni, per it disarmo simultaneo, per la costituzione di una lega tra le nazioni per
costruire una cola society di popoli.
Con Pio XI (1922-1939) si avey a poco a poco quel processo che
fart' crescere rapporto e it ruolo specifico dei laici nell'impegno
della Chiesa nel mondo, processo che si riflettery in seguito nel1'insegnamento sociale e condurry alle svolte decisive del Concilio
Vaticano II. Nella Quadragesimo anno si parte dalla stessa questione del rapporto tra le due classi della society dal quale era partito
Leone XIII ma it suo discorso si allarga all'intero ordinamento
economico-sociale-politico del mondo e alle sue profonde trasformazioni. Si rileva una Chiesa molto pit:t "ambientata" e inserita nella civilty industriale ed una chiara coscienza che it discorso sui problemi sociali non va impostato nei soli termini della carity ma an-

(6) PP, 3.
(7) SRS, 3.
( 8) Con l'enciclica Singulari quadam ( 1912) diretta ai vescovi tedeschi.
In Germania era infatti particolarmente forte la disputa tra i sostenitori
di un sindacalismo confessionale e quelli di un sindacalisino aconfessionaIc o inte rconfessionale e autonomo.
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the di "giustizia sociale" (concetto e termini introdotti per la prima volta in un documento pontificio).
Pio XII (1939-1958) non strive encicliche sociali ma nel suo Radio nessaggio in occasione del 50° delta Rerum nova rum, nei suoi
numerosi discorsi alle folle di operai c alle associazioni cristiane
di lavoratori, mette ripetutamente in guardia, in piena ripresa cconomica, industriale e tecnico-scientifica, contro i pericoli di un Progresso legato soltanto alla produzione e staccato dalla crescita di
valori umani. Dal 1950 interviene poi con insistenza sui problemi
dei paesi sottosviluppati e dei paesi colonizzati e convoglia per anni la Chiesa verso la realta "laica" del mondo, delle professioni e
del lavoro the sara un altro degli apporti tipici del Concilio.
Quindi Giovanni XXIII (1958-1967). Le sue due grandi encicliche sociali furono la Mater et magistra a la Pacem in terris. Per la
prima volta, con la Pacem in terris appunto, ci si rivolge e si entra
in dialogo, in un documento pontificio, "con tutti gli uomini di buona volonta". Piu the l'indice di due encicliche, peraltro assai ricche e complesse, va forse segnalata una svolta di metodo e di categoric concettuali, con la nuova formula di "vedere, giudicare, agire" e con l'indicazione dei "segni dei tempi".
Cosa sono? II teologo francesc padre Chenu definisce i segni
dei tempi "un evento the ha come protagonista I'uomo, un evento
the al di 1a del suo contenuto immediato puo esprimere un'altra
realta". Ci Sono uomini particolarmente capaci di discerners i segni dei tempi: non sono gli storici ma i profeti i quali - nota Chenu - "non si basano canto sulk prospettive scientifichc, quanto
sull'affettuosa comunione con le aspirazioni del loro popolo". Ma
questa lettura, individuando una realta the supera i singoli eventi, non li svuota del loro contenuto immediato, non ne sminuisce
it valore umano. "Quando i cristiani nella Chiesa - egli osserva
- pretendono di leggere it senso divino ed evangclico degli eventi,
non debbono fare astrazione, sia pure inconsapevole, della realta
terrena di essi c "spiritualizzarli" (9).
La lettura dei segni dei tempi e I'approccio nuovo del magistcro sociale della Chiesa ed a gia sulla lunghezza d'onda del Concilio
Vaticano II: "La Chiesa non a tanto interprete c garante di un ordine di ragione ma portatrice di una tensione escatologica the agisce dentro la storia degli uomini" (10).
Poi, con la costituzione Gaudiu»t et spes, a addirittura un Concilio ad interessarsi delta problematica sociale del mondo, una Chie-

(9) M.D. CIIENU, I segni dei tempi, in E. GIAMMANCIIERI (a cura di),
La Chiesa net mondo contemporaneo, Queriniana, Brescia, 1966.

(10) V., in proposito, P. SCOPPOLA, La "Sollicitudo rei socialis, nella
scoria dell'insegnamento sociale della Chiesa, in AA.V., La questione sociale e le responsahilita della politica, Spes, Roma , 1988, p. 25.
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sa popolo tra it popolo del mondo , " intimamente solidale con it genere umano e la sua storia", comunita per la quale " le gioie e le
speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi , dei poveri
soprattutto e di tutti coloro the soffrono " ( 11), sono anche le sue
gioic, speranze, tristezze a angosce. Nei capitolo III della I parte
della Gaudium et spes, the si intitola "L'attivity umana nell'universo", vengono posti i fondamenti per una teologia e una spirituality del lavoro cui si rifcrira, in larga misura , la Laborem exercens di Giovanni Paolo II.
Della Populorum progressio di Paolo VI (1963.1978) abbiamo tutti, credo un 'eco alquanto viva. Qualche annotazione in pit puo essere
fatta per quella grande lettera apostolica the a I ' Octogesima adveniens. II suo contributo principale consiste nell'esplicitazione del rinnovamento del metodo dell'insegnamento sociale della Chiesa. Ma
net merito, gia allora (1971), si rilevava I'esistenza di "nuovi poveri"
(minorati e disadattati, vecchi, emarginati di origine diversa); di nuove forme di solitudine nell'anonimato delle citta; dcll'insorgere di un
"nuovo potere", the Sono i mezzi di comunicazione di massa; delta
necessity di difendere 1'equilibrio ambientale; del ruolo delle ideologie e delle " utopie" nella society mondiale.
Dal punto di vista della nostra conversazione puo essere interessante osservare the la Octogesima adveniens non solo riammette la
contrastata espcrienza dei preti-operai ma afferma the essi vengono "inviati " dalla Chiesa "in missione apostolica tra i lavoratori" (12).
Poi, ancora, i Sinodi mondiali dei vescovi (1971 c 1974), un fermento straordinario di singoli episcopati e Chiese locali, e Giovanni Paolo II . $ superfluo avvertire the d ' ora in poi ci riferiremo spesso e inevitabilmente alla sua enciclica sul lavoro e alla Sollicituto
rei socialis , a parole cioe the interrogano questa generazione perche davvero , secondo la promessa , i "cuori di pietra ", si trasformano in "cuori di carne" (13).

3. LE NOVITA DEI NOSTRI ANNI
Spero perdonerete la presunzione di aver voluto ricapitolarc,
in cosi pochi tratti (14), un percorso the merita ben altre competenze e attenzioni . Forse gli elementi ricostruttivi della progressi(11) GS. 1.
(12) OA, 48.
(13) Cfr. Ez., 36, 26, in SRS, 38.
(14) Molti volumi e saggi presentano panoramiche storiche sull'insegnamento sociale della Chiesa . Qui mi sono avvalso, molto velocemente in
verita, del Cap. I di un volume delle Edizioni Lavoro ( Roma , 1982) di S. MOSSO, La Chiesa e it lavoro, concepito come una "guida ", alla portata di tutti.
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va dilatazione delta questione sociale , funzionano da utile traccia
per contemplare ora le novita di questi anni.
Sulla falsariga del documento dclla Cei, Res novae e solidarietd, provero a sintetizzare temi the connotano la questione sociale
a 100 anni dalla Rerum novarum: certo la globalizzazione di ogni
problema, it lavoro oggi ma anche altri, compresa quclla the il documento dell'episcopato italiano chiama "una coscienza nuova".

SEMPRE PIC INTERDIPENDENTI (15)
Gettando allora lo sguardo sui fatti nuovi, la prima cosa cvidente a it fondamentale cambiamento di dimensione di ogni problema: quasi tutto ha ormai una dimensions globale. Anche se appena intravista , magari per mezzo della televisione , la dimensions
mondiale dei problemi entra ogni giorno nelle case a nelle menti,
con it suo carico di drammi, di informazioni, sorprese e, talora, di
banality. Ogni giorno the passa rende davvero piu comune it destino dell ' intera umanitA . Lo avvertiamo per la minaccia nucleare, per
1'equilibrio dell'ambiente, per la pace... condizione per qualsiasi futuro. Lo avvertiamo anche nelle cose piu quotidiane, come it legame tra cio the accade qui e cia the accade altrove.
L'economia si internazionalizza sempre piu , oltre confini nazionali the ormai paiono barriere senza senso, ostacoli artificiosi
ai grandi movimenti della produzione, delle merci, dci capitali ed
anche del lavoro. Nonostante it crescere di pressioni protezionistiche e l'iniqua emarginazione dei paesi in via di sviluppo , it processo di globalizzazione dell'economia avanza a velocity crescente. Si
va profilando una nuova divisions internazionale del lavoro, con
i suoi poll dinamici, piu the in Eurosa, in Usa, Giappone e l'intera
area del Pacifico, motori della terza rivoluzione industriale dominata dall'elettronica a dall'informatica.
Cresce it divario tra Nord e Sud del mondo. Non si rimuovono
le cause della fame , della miseria , delle malattie , dell'analfabctismo di interi popoli ; siamo seduti su una montagna di armi micidiali... Rotte finalmente le barriere tra Est ed Ovest (tra sistemi alternativi alla cui concorrenza la stessa Sollicitudo imputava non
poche responsabilita del sottosviluppo (16), sorge per molti it conflitto Nord-Sud di cui le recenti vicende del Golfo Persico sarebbero una sorta di prodromo.
Tutto questo costituisce l'orizzonte minaccioso the condizio-

(15) La sintesi the segue c, per larga parts, Ia riproduziune dei Temi
per it dibattito the la Cisl ha offerto ai propri iscritti per I'M Congresso
(1989).
( 16) Ad esempio , v. SRS, 22.
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Tutto questo costituisce I'orizzonte minaccioso the condiziona ogni cosa , ogni politica, come ogni strategia sindacale . Nessun
paese per quanto forte a in grado di affrontare da solo le sfide
odierne.
L'ingresso della dimensione globale nelle nostre vicende e, forse, avvertito ancora oggi in modo occasionale. E invece la dimensione internazionale , a cominciare da quella europea , e costante,
incisiva , invadente.
In particolare, it futuro delta nostra economia, del nostro lavoro, della nostra society a strettamente legato alle possibility di
progresso e di crescita dell'Europa comunitaria.
Sono chiamati ad un appuntamento storico la cultura e la politica , gli Stati e i loro apparati , le strutture delta produzione e quelle sociali , interi sistemi territoriali . I✓ chiamato ad un appuntamento
storico it lavoro.
L'opinione delta grande maggioranza dci cittadini e dci lavoratori a acquisita all'Europa, ma le prospettive della sua piu concreta costruzione sollevano non poche inquietudini. Si guarda al
1992 (la piu compiuta realizzazione del Mercato Unico Europeo);
nessun paese puo immaginare di uscire da on processo di integrazione di questa portata con le stesse strutture economiche, la stessa organizzazione sociale con cui a entrato.
La dimensions europea diventa scenario e parametro obbligato di ogni nostra azione. Percio, molti cambiamenti, spesso profondi,
dovranno essere affrontati lungo un percorso per ii quale abbiamo accumulato ritardi gravi e ingiustificati.

TERZIARIZZAZIONE E NUOVE TECNOLOGIE
Nei paesi industrializzati molti problemi si assomigliano. 1r it
caso, ad esempio, della disoccupazione. Nei paesi dcll'Ocse (l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico the riunisce 24 paesi del mondo occidentale) ci sono piu di 30 milioni di
disoccupati. Questo la dice lunga sulla vastity e complessita del problema occupazionale. 11 lavoro manca, it lavoro cambia: forse manca
anche perche cambia. In poco piu di 25 anni la struttura dell'occupazione ha subito trasformazioni mai viste.
Da noi, per esempio, gli occupati in agricoltura erano net 1961
it 30,7% del totale ed oggi (1989) sono appcna it 9,2%. L'industria
the impiegava it 34,9% degli occupati oggi impiega it 32,2% ma al
suo interno si a operata una formidabile ristrutturazione e una rcdistribuzione del lavoro dalle grandi alle medie e piccole aziende.
I servizi infine (cioe it commercio, it turismo, i trasporti, le comunicazioni, i servizi alle imprese, to spettacolo, it credito c le assicurazioni, la pubblica amministrazione in senso ampio) sono passati
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dal 34 ,4% al 58 , 6%. E le donne , che erano qui net ' 61 it 31% sono
oggi quasi it 40% (17).
Queste cifre indicano che milioni di persone hanno cambiato
lavoro o vi si sono affacciate per la prima volta ; indicano che milioni di persone si sono spostate da una attivity all'altra e, spesso,
da una regione all'altra, come pub risultare dalla storia delle nostre stesse famiglie.
Cosa a successo ? Sono avvenute grandi razionalizzazioni, grandi trasformazioni produttive ma anche grandi cambiamenti nell'organizzazione sociale net suo insieme e negli atteggiamenti delle
persone.
Net solo quinquennio 1981-1985, una recente indagine dell'Istat
sull'innovazione tecnologica nell'industria manifatturiera italiana (18) indica che ben it 56 , 3% delle imprese che hanno innovato
to hanno fatto contemporaneamente sui prodotti c sui metodi produttivi . Giy, perche un nuovo rivoluzionario cambiamento e net frattempo in corso. L'applicazione dcll'informatica e della microelettronica sta provocando un silenzioso terremoto un po ' in tutti
i settori detl ' attivity economica , compresi i servizi ed anche, con
evidente ritardo, la pubblica amministrazione . $ una innovazione
"pervasiva ", in grado cioe di attraversare in orizzontale tutti i settori ; a una innovazione che puo rompere it vincolo spazio-temporale
che ha sempre legato it lavoro ad un determinato luogo ( la fabbrica o l'ufficio ) dove, appunto , si lavora in comune; a una innovazione che d6 spazio sempre pii^ grande alla ricerca scientifica e tecnologica e, di conseguenza , assegna un ruolo crescente agli investimenti in formazione , istruzione , cultura . Con una formula efficace si dice che, grazie all ' elettronica e all'informatica , it binomio
"silicio- materia grigia " prende it posto del binomio " acciaiocarbone " del secolo scorso. $ una innovazione che pero puo anche
ridurre , e drasticamente in certi casi, i livetli di occupazione.
Il fatto a che l'appiicazione di queste nuove tecnoiogie aumenta di molto la produttivity , ossia si possono produrre le stesse quantity di beni e servizi con quantity minori di lavoro : oppure quantity sempre crescenti di beni e servizi con la medesima quantity di
lavoro impiegato. Fanno risparmiare sul lavoro ma spesso anche
su capitaie . Cosi, mentre una volta piu si investiva e piu si creavano posti di lavoro, ora puo succedere it contrario . Si tratta di un
cambiamento di prospettiva tale da liquidare da solo tanto luoghi
comuni e tante consolidate rivendicazioni sindacali.
Va aggiunto che le nuove tecnoiogie presentano indubbi van-

(17) Cfr. Relazione generale sulla situazione economica del Paese, serie storica . Per i dati del 1989 , cfr. id., volume III, Roma 1990.

(18) Cfr. Istat , Indagine statistica sull'innovazione tecnologica nell'industria italiana ( anni 1981-1985). Collana di informazione n. 14, Roma 1990.
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taggi anche per noi. Consentono, ad esempio, importanti risparmi
di energia, un lavoro piu salubre e meno faticoso. Poiche sono tecnologie flessibili, permettono varie possibility di scelta, piu gradi
di liberty , sviluppi orientabili a finality anche socialmente piu giuste: la condizione a pero the si intervenga " a monte", come si dice,
addirittura ragionando sulla fase di progettazione e comunque prima the i giochi siano fatti. Ci vuole, insomnia, it nostro concorso
e I'ovvia deliberazione a non delegare le nostre sorti solo a chi vorrebbe esaltare, senza aggiustarnenti, le ferrec imposizioni del mercato, delta competitivity, del profitto.

IL VINCOLO AMBIENTALE
Un terzo aspetto delle trasformazioni da considerare, certo ben
sottolineato dalle piu recenti encicliche, consiste nell'emersione,
spesso drammatica, delta questione ambicntale e di un equilibrato use delle risorse naturali. Venuta meno la fiducia in uno sviluppo illimitato, quantitativo, opulento e continuo, le society ricchc
avvertono the 1'accumulo dei bcni materiali non a sufficiente a creare "benessere " e danno risalto agli aspetti qualitative, at miglioramento delta propria esistenza, alla "quality delta vita". L'insofferenza nee confronts delle contro-indicazioni o degli svantaggi provocati da questo sviluppo (accelerazione dei ritmi di vita, congestione del traffico, eccessi di burocratismi, specializzazioni spinte
e impovcrimento dei contatti umani, inquinamento diffuso, sovraccarico di rifiuti, degrado naturale) a destinata a crescere rapidamente e durevolmente.
In effetti, all'apice di una auspicata society " a misura d'uomo"
si percepisce l'urgenza di una azione umana riappacificata con la
natura . Il rapporto sviluppo-ambiente e arrivato at punto di rottura ed it problema a posto a Scala planetaria, at Nord a at Sud, atl'Ovcst c all'Est. Da uno sviluppo "dissipativo" occorre rapidamente
passare ad uno sviluppo "compatibile" con le risorse naturali c la
loro equa distribuzione. It mondo a interdipendente anche nella sua
biosfera e it tentativo di scaricare su aree povere i nostri residue
tossici a non solo vergognoso ma illusorio. Stiamo per consegnare
alle future generazioni un mondo invivibile.
Le molteplici cmcrgenze ambientali del nostro Paese dimostrano the l' Italia a net pieno di queste contraddizioni. Ed e disarmante it ritardo con cui stenta a prendere corpo una politica organica
per la salvaguardia dell'ambiente. Tale salvaguardia, the vuol dire prevenzione piu the risanamento , rimozione delle cause strutturali del degrado piu the riparazione dci danni , significa, piu in
profondity , incidere sul modello produttivo , sull'organizzazione sociale , sui modelli di consumo, sulla cultura.
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LE SOGGETTIVITA E I LAVORI:
LA SOLIDARIETA COMPLESSA
Tra i cambiamenti pia importanti va sottolineato anche questo: the la solidariety non e piu una cosa scontata e facile da realizzare come una volta. E diventata difficile. Anche all'interno del
mondo del lavoro e spesso arduo persino avere un punto di vista
comune.
Ci si puo dividere tra aree "forti", economicamente, contrattualmente, ed aree deboli, marginali, magari assistite; puo nascere un conflitto oggettivamente motivato tra chi e sostanzialmente
protetto dal vento del mercato perche di fatto non subisce lc rcgole e le verifiche, spesso spietate, delta produttivity e delta concorrenza (e it caso, generalmente parlando, dei pubblici dipendenti)
e chi invece ne subisce gli inesorabili rendiconti (e it caso, sempre
gencralmente parlando, dei dipendenti del settore privato); puo, infine, prodursi una frattura, potenzialmente la piu pericolosa, tra
chi tutto sommato un lavoro cc l'ha e chi invece, e sono milioni,
specialmente giovani, donne e meridionali, to cerca senza pratichc
speranze.
Dicevamo poc'anzi the it lavoro cambia incessantemente e profondamente. L'innovazione diffusa e pervasiva spinge in effetti verso una riformulazione degli schemi organizzativi, verso nuove cornposizioni, figure e professionalitit, incidendo suite attese e sulla cultura di chi lavora.
Nei giro di pochi anni , alla rigida struttura gerarchicopiramidale, sta subentrano una realty assai piu articolata, decentrata, policentrica, nella qualc proliferano i nuovi lavori, le nuove
figure professionali, nonche nuove forme e modality di impiego,
in un rapporto sempre piu elastico con l'ambiente di lavoro. In questo contesto una speciale sottolineatura, come uno dci piu rimarchevoli elementi di novity, merita poi la crescita delta presenza femminile net lavoro e nei lavori . Essa e, a sua volta, espressione di
un piu vasto c irreversibile processo di ernancipazione delta donna, un processo the costituisce una delle piu rilcvanti e sicure tendenze di fondo della nostra epoca. La portata delle spinte trasformatrici cspresse dalle istanze di ernancipazione e di uguaglianza
delle donne e talc da inncscare processi di cambiamento profondi
sia nell 'organizzazione del lavoro sia nei piu complcssivi rapporti
sociali, processi the vanno at di la delta specifica condizione fernminile per investire gli assetti piu generali delta convivenza civilc.
L'insieme delle trasformazioni the riassurniamo con l'espressione
"lavoro the cambia" ha un forte impatto sui valori e sulla cultura
del lavoro. Cresce, come abbiamo notato, una domanda di quality
nella vita come net lavoro. I lavoratori, anchc grazic allc conquistc
sindacali di questi anni, si sentono e sono spesso anche individual-
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mente piu forti, piu garantiti, piu istruiti: in definitiva non piu sudditi ma cittadini. Come e successo altrove, anche da not certi lavori vengono rifiutati (e quindi affidati a lavoratori immigrati, una
presenza, the oggi sfiora it milione e the e destinata sicuramente
a crescere). Puo tutto questo indurre ad accettare l'esclusione di
larghi strati della nostra society dai benefici delta cittadinanza o
alla rassegnata presa d'atto the una quota di popolazione, la "sottoclasse" come la chiama Dahrendorf (19), deve necessariamente,
come taluni affermano, vivere in condizione di inferiority, di emarginazione , di precariety, di vera e propria poverty? La propensione a considerare i fenomeni di emarginazione, di poverty, di debolezza come questioni settoriali, scgmenti problematici specifici e
separati, a molto diffusa e forte. Tali fenomeni propongono in realty
un vero e proprio mutamento culturale e politico.
Cosi, i grandi scenari di una "society the invecchia", perche
composta da una quota mai conosciuta ed in espansione di popolazione anziana , non segnalano solo, come fossero una minaccia,
it presentarsi di nuove questioni. Per quanto proprio gli anziani siano uno dei gruppi sociali piu esposti al rischio vero di una poverty
e di un disagio, non solo di natura economica, l'invecchiamento della popolazione non a una maledizione ma un indicatore positivo
di matura evoluzione economica e sociale.
Deve cambiare l'ottica: gli anziani non sono un peso da gestire
ma una risorse the chiede di essere valorizzata. Essi possono liberarci dallo schema del conflitto tra society the produce e society
improduttiva, dal rigido steccato the separa I'ety lavorativa dall'ety del pensionamento, dall'idea della pensione come "riposo obbligatorio" ed estromissione forzata dal mercato del lavoro, dall'idea di una condizione anziana come "ghetto" sociale privato di funzioni attive e partecipative... Nella society della evoluzione scientifica a tecnologica a insomma possibile associare alla condizione
anziana nuove prospettivc, nuove modality di produzione e consumo, nuove forme di partecipazione purche anche queste dimensioni entrino a far parte, con decisione e realismo, del vasto orizzonte
della solidariety.
Ecco: tenere insieme garantiti e non garantiti , occupati e non,
lavoratori ad elevata professionality a dequalificati, forti e deboli,
rappresentare gli "ultimi " senza perdere i "primi"... e la ricchezza, la complessity , la difficolty the la solidariety degli uomini del
lavoro si trova oggi a dover affrontare. Oggi pia di ieri a infatti impossibile unificare it lavoro senza, at tempo stesso, distinguere i
lavori per valorizzare le peculiarity di ciascuno.

(19) V.R. DAHRENDORF, II conflitto sociale nella modernity, Laterza, Bari , 1989, in particolare it cap. 7.
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Nel declino di collanti ideali, sta qui uno dei fattori di discontinuity rispetto al recente passato ma anche la chiave per capire
le potenzialita di oggi.

4. DUE DOMANDE

Lo scenario schematicamente tracciato indica, a mio avviso,
i grandi contorni della "questione sociale" a 100 anni dal la Rerum
nova rum. Tale questione esige una straordinaria crescita della coscienza a dell'esperienza politica, un moto dal quale non vedo come possa estraniarsi la logica dei cristiani.
Anche perche esiste una preoccupazione diffusa circa it relativo disinteresse di tanti giovani verso la politica, verso I'attivita
politica, porro due domande semplici e the circolano comunemente:
1) esiste peril cristiano un "dovere" di occuparsi di politica?
2) E possibile, per un cristiano the voglia rimanere tale non
tanto di nome quanto di fatto, occuparsi di politica?
Non so se sarete d'accordo ma anticiperei queste risposte: alla prima domanda si puo e si deve rispondere positivamente; alla
seconda domanda la risposta e dubitativa. Fare politica, specialmente in un mondo come it nostro, appare per un cristiano doveroso ma molto, molto arduo.
Riflessioni utili a giustificarc Ic risposte alle due domande possono venire direttamente dalla Scrittura.
Quando al "dovere" della politica bisogna intendersi. Gesir ha
infatti ripetutamente testimoniato it suo distacco ed anche i primi
cristiani rivelano una "leale estraneita" agli affari e alle responsabilita della cosa pubblica. 11 "potere", chc possiamo considerare
strumento ordinario dell'azione politica, e rifiutato come tentazione
e come pratica. 11 rapporto di giustizia try gli uomini e fondato piuttosto su altro, cioe sulla "carita", the e prodigio e dono di Dio.
Accanto a questo distacco c'e pero una eroica e bruciante dedizione alla concretezza degli uomini, ai loro "mali", fisici e spirituali. Le nostre categoric concettuali probabilmente non coincidono con quelle di allora ma non avrei dubbi, come del resto ripetutamente affermano i piir recenti documenti della Chiesa, nell'identificare nella politica una delle dimensioni oggi fondamentali della carita. Del resto suona come terribile e decisivo alle nostre orecchic quel versetto di Matteo 25, the esprime la misura del giudizio
finale: "Avevo fame e mi avete dato da mangiare, sete e mi avete
dato da bere...". Al di la delle ammirevoli e sempre necessarie testimonianze personali not oggi sappiamo the "dar da mangiare",
in tutti i sensi, non si puo risolvere solo nel gesto pcrsonale rna
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nella assunzione di piu ampie questioni economiche e sociali che,
ispirate alla uguale dignity di tutti gli uomini, sono propriamente,
la sostanza della politica. Il dovere, come non si stanca di ripetere
Giovanni Paolo II, dunque c'e anchc se realizzarlo non significa,
per it cristiano, garanzia di successo.
Qui sorgono le difficolta di risposta alla seconda domanda. Al
cristiano e impedita l'idolatria delle proprie forze o della propria
parte. l✓ impedita la scelta di un qualsiasi mezzo per raggiungere
un determinato fine. I✓ impedito l'uso di un potere che non si rovesci nel suo opposto, cioe nel servizio. Non ha ricchezze ne sicurezze. Anzi, sa che l'insuccesso, la sconfitta "agli occhi del mondo",
e quasi un segno ed una conferma. Sa che nel suo essere cristiano
dovrebbe esistere un germe di profezia che non suscitera davvero
applausi e consensi. Sa che, forse, la sua Speranza non coincide con
la comune speranza umana ma a "speranza contro speranza" (20).
Questo paradosso a un tutt'uno con le tensioni della nostra vita interiors, riguarda i cristiani in ogni campo d'azione e non solo
quelli impegnati nella politica. Riguarda cioe quel "lievito" che e
nella pasta o quel sale della terra che non si identificano ne con
la pasta ne con la terra.

5. RIVALUTARE LA POLITICA

La carica emotiva che ancora mi lega all'esperienza sindacale
puo avere dato l'impressione che in fondo, anche chi vi parla si muova lungo it solco, storicamente vero, della preferenza dei cattolici
verso l'impegno sociale piuttosto che verso l'impegno politico in
senso proprio. Quella storica tendenza, talvolta espressasi in autentica avversione verso la politica, era piuttosto Iargamentc giustificata da una certa politica, quella praticata dallo Stato liberale
o auspicata dal socialismo di fine ottocento-prirni novecento. Oggi
abbiamo hen altri incoraggiamenti. "Coloro che sono o possono diventare idonei per l'esercizio dell'arte politica, cosi difficile, ma
insieme cosi nobile, si preparino e si preoccupino di esercitarla senza badare al proprio interesse e al vantaggio personale (...). Si prodighino con sincerity ed equity, anzi con carita e fortezza politica,
at servizio di tutti (21).
Nel pensiero cattolico c'e dunque, oggi, una rivalutazionc della politica come strumento privilegiato per risolvere o almeno av-

( 20) Paolo, Lettera ai Romani, 4, 18.
(21) Cfr. Gaudium et spes, 75.
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viare a soluzione i problemi sociali ed economici, per creare una
society pia giusta e pii progredita. Ma e chiaro the impegno politico e impegno sociale non vanno contrapposti; non si escludono
I'un l'altro e vanno ugualmente stimati, come due espressioni della carita evangelica nel tempo attuale, e praticati secondo la specifica vocazione cristiana di ciascuno.
Le debolezze dell'azione politica dei cattolici - the pure hanno avuto grandi meriti in questi anni - devono semmai proporsi
come un richiamo serio alla coscienza e alla responsabilita di chi
vuol fare politica "da" cristiano, di chi cioe rifiuta in radicc una
visione della politica come occupazione e gestione del potere. Sta
qui una delle riserve di rigenerazione, l'ulteriorita, it "principio di
non appagamento" (e una espressione di Aldo Moro) the puo elevare it tasso di nobilta e di umanita della politica. Un'altra risorsa
sta net traguardo indicato e sperato. Nella Sollicitudo rei socialis,
c'e una espressione bellissima the riassume questo traguardo, come "virtu" e come ambizione. Vi si parla della solidarieta cosi: essa (...) "non a un sentimento di vaga compassione o di superficiale
intenerimento per i mali di tante persone, vicine o lontane. Al contrario e la determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per
it bene comune: ossia per it bene di tutti e di ciascuno, perche tutti
siano veramente responsabili di tutti" (22).
II nostro mondo ha bisogno di trascendenza e occorre capire
the it processo di riscoperta dell'uomo, la necessity di una superiore qualita della vita, it ribellarsi alla condizione di chi e catturato dai consumi, it bisogno di ripristinare l'armonia ecologica, di
una umanita finalmente riappacificata anche con la natura, non
sono questioni estranee alla nostra missione e non sono questioni
estranee alla politica... Anzi...
I cristiani sono, e saranno sempre piu, una minoranza ma una
minoranza adulta, un fermento vero. All'idea di "conquista" deve
sostituirsi I'idea del fermento. La strada a "quella di uscire dal Ternpio (inteso come luogo dove converge la maggioranza) e piantare
la Tenda di Dio net mondo (simbolo di una minoranza nomade, in
cammino nella storia degli uomini" (23). Non c'e da scoraggiarsi.
Giudicate con severity ogni esperienza the abbia I'audacia di esibire una ispirazione cristiana ma entrate, nelle forme the riterrete migliori, nelle avanguardie della solidarieta, nel Campo dclla condivisione dei problemi e delle speranze degli uomini del nostro
tempo.

(22) SRS, 38.
(23) Cfr. B. SORGE, Uscire dal tempio, intervista autobiografica a cura di P. Giuntella, Marietti, Genova, 1989.
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VITA CONGREGATIONIS

Province du Zaire : la Communaute Ecclesiastique Zah-oise de Rome

Une annee de service dans la coordination de la
Solidarite des Ecclesiastiques Zafrois a Rome
(SO.E.ZA)

A la fin de 1'annee academique 1989-1990, ma premiere annee
d'etudes a Rome, j'ai ete amene a faire partie de I'equipe de coordination de 1'association qui regroupe tous les ecclesiastiques zairois, pretres, religieux et religieuses, seminaristes (et aussi en principe laics engages) etudiant dans les universites, athenees et instituts romains.
A part I'Eglise d'Ethiopie qui possede un college pres le SaintSiege, tous les autres pays africains n'ont pas de colleges propres,
pas meme pour toute I'Afriquc. Cela se comprend pour ce continent dit de mission. Les ecclesiastiques zairois etudiant a Rome
habitent donc les colleges de la Propaganda Fide, comme on continue encore a designer a Rome la Congregation pour l'Evangelisation des peuples : le College Urbain pour les seminaristes et les Colleges Saint Pierre et Saint Paul pour les pretres scculiers. Certains
sont hotes de quelques pensionnats (convicti) ecclesiastiques comme
le Convitto Ecclesiastico Leoniano dirige par les lazaristes de la province de Rome, ou de quelques communautes religicuses . Mcme
les colleges MaterEcclesiae et Redemptoris Mater et le College portugais accueillent des pretres zaIrois. Les religieux habitent naturellement lours propres maisons, du moins pour ceux des congregations internationales. Les freres diocesains sont accueillis dans
quelques maisons religieuses ou a l'Institut de catechese missionnaire de l'universite urbanienne a Castelgandol fo. Les religieuses
des congregations internationales sont dans leurs communautes
respectives tandis que celles des congregations dioccsaines zairoises qui ne peuvent etre accueillies au Foyer Paul VI ou a Castelgandolfo sont accueillies par les communautes des soeurs Rome.
La communaute ecclesiastique zaYroisc a Rome est assez importante : pour l'annee academique 1990-1991, nous avons etc au nombre de 167 repartis de la maniere suivante : 58 religieuses, 38 pretres et diacres diocesains, 24 pretres et diacres religieux, 19 seminaristes, 19 scolastiques, 6 freres et 2 laiques consacrees. Un bon
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petit travail donc, en dehors des occupations academiques et de
noire propre vie communautaire pour collaborer a la coordination
des activites de cette communaute ! Le preambule des Statuts de
la SO.E . ZA stipule :
Vivant loin de noire cher pays, le Zaire, dons nous portons les joies et les peines, appeles a collaborer plus tard au
pays au sein dune Eglise dont 1'engagement est "Solidarite
et partage ", nous n'avons d'autre choix que de nous mettre
des maintenant a 1'ecole dune vie fraternelle a laquelle, d'ailleurs, aspire chacun de nous.»
Les memcs Statuts fixent comme but de la SO.E.ZA:
«Faciliter la connaissance mutuelle entre les membres et promouvoir entre eux le respect mutuel, la fraternite , l'amitie et
la solidarite; eveiller et entretenir chez les membres la conscience taut nationale qu'ecclesiale et le sens de la responsabilite; favoriser les echanges culturels et religieux au niveau des
membres; contribuer autant que possible a 1'effort que deploie
1'Eglise du Zaire en vue dune vie et dune foi plus intenses;...»
Un programme bien ambitieux pour des etudiants deja tant
occupes par leurs activites academiques . Cependant, c'est une de
ces occasions qui permettent a ces etudiants pasteurs ou futurs pasteurs de garder un certain contact avec la realite ecclesiale et sociale
de leur Eglise d'origine . Et c'est un lieu qui permet veritablement
de tisser un rapport profond entre des ecclesiastiques de cc grand
pays quest le Zaire, qui n ' ont pas toujours au pays l'opportunite
de se connaitre du Nord au Sud , de l'Est a I ' Ouest. De la sorte, la
SO.E.ZA devient un lieu de partage d'experience pastorale entre
les divers dioceses et les differentes communautes religieuses presents au Zaire . C'est cette richesse qui m ' a decide de participer plus
directement a la realisation de cc programme pour l'annee academique 1990-1991. J'ai ete encourage dans cette acceptation par le
fait que, comme lazariste, une telle activite nest pas etrangere a
l'ideal vincentien et au charisme de la Congregation de la Mission.
Et peut-etre etait -ce ('occasion de rcaliser quelque peu la fin de la
chetive compagnie. Celle-ci nous invite, comme on le sait , a aider
a la formation des clercs ei des laics, les amenant a prendre une part
plus grande dans 1'evangelisation des pauvre s (C. 1, 3°).
Pour realiser cc programme en cette annee , it a fallu concentrer les efforts sur quelques aspects de la vie du groupe. Ceux-ci
concernent tant la vie du groupe meme que la mcntalitc des personnes, le sens ecclesial et la prise de conscience de la situation
sociale du pays en ebullition en ces annees des plus difficiles de
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son existence en temps de paix (I). L'activite du groupe a cherche
a s'orienter sur trois priorites : Depasser Ies tensions d'un certain
type de convivance ecclesiastique; s'eduquer soi-meme It la conscience nationale et cultiver la passion pour le pays et l'Eglise zairoisc.

1. Depasser les tensions classiques et actuelles de la "convivance
ecclesiastique"
Depuis que les ecclesiastiques zaIrois presents a Rome ont senti
le desir de se mettre ensemble , cette annee-ci etait la premiere foil
que les " religieux" collaboraient au plus haut niveau a cette Solidarite . C'etait presque a la surprise generale mais dans un accord
general que dans le comite general se sont retrouves deux diocesains de deux regions distinctes , un pore jesuite et un lazariste.
L'interet general a prime sur la "guerre froide" qui s'est installee
entre diocesains et religieux et qui faisait que les uns n ' acceptaient
pas pleinement les autres : les diocesains militaient a prendre leur
revanche sur les religieux qui les ont colonises ou qui les colonisent encore (2) tandis que les religieux se donnaient souvent un air
de superiorite ou en tout cas l'impression d'etre au dessus de la
melee ( 3). Cc West pas une situation creee par les jeunes ecclesiastiques, mais un heritage d'un passe qui nest pas encore si loin.
L'attitude assumee au cours de cette annee montre bien que les jcunes generations veulent depasser cet heritage de presomption qui
est plutot encombrant que constructif.
Un lazariste conscient de sa situation singuliere dans I'Eglise
desormais sanetionnee par la legislation canonique (comme societe
de vie apostolique ) est bien a I ' aise comme interlocuteur ou tout
simplement comme collaborateur avec les uns et les autres : it West
pas un religieux bien qu 'il s'y assimile par ses voeux (non religieux,

(1) Dans une declaration de cette annee, les Evcqucs du Zaire constataient : •Jamais comme en cc moment, le pays a connu une si forte crise
en temps de paix.- Cfr Eveques du Zaire, Liberer la democratie, Kinshasa,
Careme 1991.
(2) Dans beaucoup de nos dioceses, les religieux tiennent encore Ies
poster-cles, comme celui des finances (Economats et procures diocesains)
et font encore les eminences grises.
(3) Au point que dans.la mentalite de beaucoup de nos chreticns, les
vrais pretres sont les religicux. Et it ne me semble pas que les religieux
aient corrige cette fausse presentation du sacerdoce unique du Christ.
En fait , la vie difficile que menent souvent les pretres seculiers les met
devant des difficultes et Ies expose facilement aux critiques plus que ne
le sont les religieux, caches dans la securite (pas necessairement mais egalenient materielle) des conununautes religieuscs, surtout cellos qui sent
internationales.
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selon la proposition de saint Vincent de Paul approuvee par le pape
Alexandre VII dans les brefs Ex commissa nobis et Alias nos supplicationibus (cfr C.55 §§ 1-2) et par la vie communautaire voulue
par saint Vincent pour le service de la Mission; par ailleurs it appartient au corps du clerge seculier (cfr C.3 § 2). A la faveur de cette
confusion qui n'en est une qu'en apparence, les amis religicux avcc
qui noun aeons fait les etudes ecclesiastiques institutionnelles au
Zaire m'elevaient a la hauteur de leur consecration religieuse tandis que les collegues diocesains m'appellaient facilement (( Mr
l'Abbes. Mais it me semble que le fait d'habiter le College Leonien
ou les lazaristes se cotoient et vivent aver les pretres seculiers (beaucoup plus nombreux que les etudiants lazaristes) a contribue a cet
etat de chose. Mais le plus important est la volonte des personnes
qui composaient le comite directeur de travailler ensemble a une
meme cause, de facon que les reussites ou les faiblesses du comite
soient attribuees au groupe ou aux personnes qui la composent et
non aux families religieuses ou diocesaines. C'est incontestablement
la un resultat positif pour envisager une franche collaboration. A
ce fait s'ajoutent aussi la pleine integration des religieuses dans
les deliberations de I'equipe de coordination et la pleine participation des seminaristes et scolastiques. 11 faut dire ici que notrc vic
dans des congregations oi:r pretres, freres et etudiants ou scolastiques partagent une meme vie communautaire a contribue a ouvrir
les pretres diocesains au dialogue avec les seminaristes.
Evidemment pour arriver a une sincere collaboration, il fallait aussi surmonter les meandres de la querelle du pouvoir. Ici,
la figure du pretre selon la tradition vincentienne devient attirante.
L'image du "nouveau pretre" de saint Vincent qui est un hommc
du culte utilise en pastorale (attentif a la mission et au service) contient une dose de ponderation de la fonction de gouverner dans
l'Eglise qui fait partie de la triple fonction du pretre (construire,
sanctifier et gouverner le corps mystique du Christ (cfr PO 2-6, aussi
LG 28). Cette ponderation n'annihile pas ('importance de la configuration au Christ Tete de laquelle I'Eglise tire le pouvoir du pretre, mais elle la resitue dans la veritable image du Christ que saint
Vincent legue a sa compagnie, le Christ servitcur. C'est done la configuration du Christ serviteur qui devicnt la grille d'interpretation
de la triple fonction sacerdotale. C'est en recourant a cette grille
vincentienne qui nest en fait que celle de l'Eglise voulue par Ic
Christ et que saint Vincent a cherche a suivre (4), que nous aeons
cherche, non pas a travers des conferences, mais dans i'approche
des problemes du groupe, a relativiser les attitudes qui faisaient
parfois de notre Solidarite un lieu de competition et non de frater(4) II faut rappeler ici ('importance de ('imitation du Christ chez saint
Vincent : Jesus Christ esi la regle de to mission, SV XI, 130.
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nite et de partage entre etudiants. On arrive ainsi a responsabiliser chaque membre de la Solidarite en general et du compte directeur en particulier, sans titre la sentinelle de tous ni faire tout a
la place de tous . Et quand tous ensemble se mettent au travail, on
arrive a des resultats heureux qui ne gonflent pas I'orgueil des coordinateurs mais retablissent la fierce legitime de tous.
Le retablissement de cette fierte legitime est a mettre a I'actif
de 1'image de marque de notre Eglise locale. 11 fallait done , a notre
niveau s'occuper de celle-ci . A Rome et en bien d'autres villes italiennes (et, semble-t - il, aussi en Espagne , en France et en Belgique),
un probleme a ce niveau est sans doute la question de l'importation abusive des vocations religieuses des pays du Tiers monde, dont
notre cher Zaire. On comprend bien que l'Europe en quete d'un
renouveau moral et spirituel cherche a remplir ses enormes couvents en passe de devenir de simples lieux touristiques. Mais pas
a n'importe quel prix, quand meme ! Que de fois ne recoit-on pas
des lettres de jeunes garcons et filles demandant de leur trouver
une communaute religieuse ou un diocese en Europe . Et ici, on les
enr6le, parfois sans facon et sans maniere. A y voir de pres, cc sont
souvent les refoules des seminaires , scolasticats et communautes
religieuses de nos pays ou encore des jeunes qui ne connaissent
meme pas le nom de la paroisse dont ils proviennent. Personne ne
cherche ne fut-ce que a s'enquerir sur leur passe, et comme par
enchantement , ils deviennent ici en Europe de bonnes vocations.
Quant a nous leurs compatriotes , nous le savons seulement au
moment ou ils nous lancent un S.O.S alors qu'ils sont deja dans
la rue sans moyen de vivre , avec toutes les chances de devenir les
garcons des spacciatori di droga (trafiquants de drogue) ou des
immigres clandestins , et les filler, filles de joie, faisant gonfler les
effectifs deja importants de la malavita italiana ( la delinquance italienne). Et tout est a mettre sur le compte de la misere du Tiers
monde qui fait courir les jeunes a la recherche d'hypothetiqucs
richesses dans l'opulente Europe. Alors que nos seminaires pleins
du Tiers monde font peur a I'Europe qui n'y voient souvent qu'une
maniere comme une autre de s'assurer une securite materielle
devant la misere alarmante (dont la grande responsabilite devrait
titre attribuee a nos chefs dictateurs et a leurs protecteurs occidentaux! ), it est paradoxal que cette meme Europe qu'on dit si critique, ne reagisse pas a ce nouveau colonialisme ou esclavage ecclesiastique qui met l'Eglise, leur Eglise , au meme titre que les multinationales.
Pour ce qui est du Zaire, noun avons , a notre niveau , tire une
sonnette d'alarme, la oiu it le fallait . Surtout noun nous sommes
conscientises pour qu'au moins personne d'entre nous, ecclesiastiques zairois , ne collabore a une telle entreprise , meme si, comme
it semble, les recompenses pour les collaborateurs soient allechan-
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tes. 11 y a une malheureuse expression pour nous lazaristes travaillant au Zaire, expression pleine de souvenir triste car liee a un
labeur missionnaire sincere mais desavoue a tort . Mais je ne trouve
pas d' expression plus forte que celle-la pour appliquer justement
a cette situation: nous voulons etre pauvres dans la liberte et non
riches dans 1'esclavage . Fort heurcusement pour nous a Rome, nous
n'avons pas connu en cette annee des importations massives de
vocations zairoises par des congregations religieuses qui ne savent
meme pas ou se trouverait cc pays et qui pensent que pour se deplacer de la a Rome, it suffit de prendre un train le matin pour etre
le soir dans la Ville eternelle!

2. S'eduquer a une conscience nationale
Une des nombreuses richesses du Zaire est sa diversite culturellc. C'est une richesse humaine a exploiter dans la construction
du pays. Cependant, si une telle diversite degenere en un cloisonnement regionaliste ou tribal, elle devient un grand danger pour
1'unite nationale. Vivant dans un pays oit 1'Eglise, surtout l'Eglise
catholique reste une autorite morale ecoutee et respect6e, noire
contribution comme pasteurs a la consolidation de cette unite est
donc un devoir pressant. Rassembles en hommes et femmes animes de l'ideal evangelique et appeles a collaborer de diverses manieres pour le plus grand bien et le developpement integral du peuple
de Dieu qui est au Zaire, nous sommes done les premiers invites
a depasser l'esprit regionaliste et tribaliste. Et, dans les temps qui
courent, l'Eglise du Zaire se revele ou devrait se reveler comme
un veritable lieu de la formation dune conscience nationale. Tel
devrait aussi etre l'ideal de la SO.E.ZA pour nous a Rome. La
SO.E.ZA devient done une education et une predication de solidarite nationale que nous nous faisons a nous-mcmes, bien avant do
l'adresser a d'autres. Aussi nous sommes-nous sentis tous invites
a revitaliser cette solidarite, a ameliorer nos rapports. La question
que chacun de nous devait se poser a cet egard etait : si la SO.E.ZA
est a l'image de cc que je suis moi-meme, serait-ells a estimcr, a
envier ou a plaindre. Il y a la un double mouvement a cntretenir,
allant de l'enrich issement de la Solidarite comme groupe par les
valeurs et qualites de tant d'hommes et femmes de Dieu, a 1'enrichissement personnel que chaque membre peut tirer de cette Solidarite.
Les moyens pour y arriver sont des plus ordinaires : le plein
accomplissement du devoir pour lequel notre Eglise a consenti la
peine de nous envoyer faire des etudes a Rome (sur ce point, les
ecclesiastiques zairois s'en tirent hien, en general : ils obtiennent
souvent de bons resultats a des temps records), Ic continuel renou-
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vehement de 1'amour de noire peuple en partageant ses joies et ses
peines, vivre pleinement notre vocation en hommes et femmes de
foi et de priere, d'ecoute et d'engagement. La solidarite est une
valeur chretienne, sans doute, mais aussi africaine. Cependant, it
faut depasser le niveau simplement legendaire et proverbial de cette
solidarite africaine pour vivre dune solidarite effective. L'endroit
le plus indique pour vivre cette solidarite, ce sont les groupes organises constitues clans chaque college ou communaute religieuse ou
cependant le danger d'epouser l'individualisme guete aussi les Africains. Nous etions done invites a etre une famille oir tous vivent
ensemble plutot qu'une organisation ou unc institution qui fonctionnerait par la vitalite de ses responsables. C'est un tel esprit qui
nous fait prendre conscience de la necessite d'une veritable collaboration. L'Africain est un homme social qui ne se realise pleinement meme comme personne que daps la communaute. 11 n'y a pas,
it ne devrait pas y avoir une dichotornie entre personne et communaute et on ne peut pas se laisser prendre au piege de ceux qui pretendent que 1'esprit communautaire africain ruine ou limits la croissance des Africains comme personnes. C'est la une categoric philosophique, une vision du monde qui nest pas la notre et qui considere comme constante sociale ordinaire les a-cotes ou disfonctions sociales verifiables de cot esprit communautaire (cornme le
parasitisme, le desengagement social, la passivite, la peur de la contrainte sociale, la sorcellerie, l'acceptation du statu quo merne
quand it joue en defaveur de la vie du peuple). C'est la une valour
hautement chretienne que I'Afrique des villages peut reapprendre
a ceux qui ont oublie leur baptcme. Mais it faudrait que nous continuions a la cultiver en nous-memes, en commencant par nous les
ecclesiastiques souvent formes a I'occidentale. Ce n'est pas sculement en face de 1'exterieur que nous avons a montrer cela. Notre
peuple a besoin de notre te,motgnage pour he confirmer dans ses
choix et pour retrouver son identite propre.

3. La double passion pour 1'Eglise et la Nation zairoise
Ce qui vient d'etre dit montre bien combien notre communaute
d'ecclesiastiques zairois tente de prendre a coeur son appartenance
a I'Eglise et a la Nation zairoise. Notre peuple traverse aujourd'hui
une situation difficile. Les nouvelles que noun recevons du pays ne
sont jamais rassurantes. 11 n'y a pas de guerre, bien entendu, mais
he nombre des personnes qui meurent quotidiennement a cause de
la faim, des maladies et des injustices dues essentiellement a unc
situation sociale, econornique et politique en decomposition depuis
bien deux a trois decennies, ce nombre est bien plus important que
celui des victimes des emeutes, des carnages et des massacres corn-
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mandites dont l'histoire etablira peut-etre un jour la verite et la
responsabilite. L'aube nouvelle acclamee avec frenesie it y a maintenant une annee a laisse place a une immense incertitude et a un
desarroi qui risquent de compromettre tout le processus de democratisation et, partant, de developpement integral du Zaire. Cela
ne pouvait que nous interpeller. Et pour un lazariste qui fait vocux
de se consacrer a 1'evangelisation des pauvres, cette situation de
pauvrete ne peut que l'inviter, attentif aux realites sociales et surtout aux causes de 1'inegalite sociale criante dans notre pays, a
s'interroger, avec ceux qui partagent la meme passion pour le peupie zairois et la meme tache d'evangelisation, sur la meilleure facon
de s'acquitter du role prophetique de cette evangelisation (cfr C.12
§ 2).
Ceci nous a pousse a organiser une journee de reflexion sur
]a participation de I'Eglise a ce processus de democratisation. La
perspective adoptee au cours de cette journee de reflexion etait tres
modeste: c'est une perspective d'insertion dans la realite qui se it
dans le pays et dans la mesure du possible avec les yeux de celui
qui non seulement se sent interpelle par ce qui se passe mais surtout de celui qui vit cette angoisse, cette agonie du peuple zairois.
Notre voix nest pas celle de l'Eglise institutionnelle du Zaire, de
laquelle nous n'avons aucun mandat de representativite comme
association (meme si elle est au courant de 1'existence de notre Solidarite). Evidemment, nous sommes conscients de noire participation a la responsabilite ecclesiale. Nous ne pouvons donc pas echapper a une remise en question de nous-memes d'abord et ensuite du
vecu ecclesial et national. 11 etait donc normal que lorsqu'un collegue nous parle de I'Eglise comme facteur de reveil et d'education
de la conscience nationale, un autre nous aide a nous demander
comment concretement etre ouvrieres et ouvriers de I'Evangile pour
la vie d'un peuple dans les circonstances actuelles.
Au moment ob l'Afrique nage dans ce tourbillon, le Pape a convoque 1'Assemblee speciale du Synode des Eveques pour I'Eglise
d'Afrique sous le theme: L'Eglise d'Afrique et sa mission evangelisatrice vers l'an 2000. Nous attendions le concile africain, et voici
le synode! Si l'Eglise est vraiment cc peuple de Dieu dans le monde
de noire temps, cette situation de l'Afrique d'aujourd'hui en general et, pour nous, du Zaire en particulier, ne saurait echapper a
la meditation et a la reflexion de cette importante assise de l'Eglise
africaine. Notre journee de reflexion a voulu aussi faire echo a cette
assise en phase de preparation en cherchant a degager cc que l'Afrique en ebullition sociale et politique peut attendre d'unc telle
assemblee.
A partir de ces trois pistes de reflexion, notre rencontre qui
a connu une participation au dela des previsions, a porte attention
a toute la situation du pays, tout en cherchant a se focaliser sur
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nous -memes. 11 s'en est degage un fort consensus de la necessite
dune conscientisation chretienne soutenue et non seulement sporadique. Notre Eglise ne peut laisser le peuplc zairois se debrouiller tout seul, ni se contenter de quelques documents sporadiques
des Eveques. C'est alors que tour les agents de ('evangelisation ont
a prcndre part a ce relevement de la Nation. Nous Ic ferons en commencant par noire temoignage dans le partage de la condition des
nbtres, par la continuation d'unc evangelisation en profondeur et
par ('education aux valeurs chretiennes et africaines de justice, de
solidarite , de partage , de pardon et du sens du travail. La denonciation doit titre accompagnee par 1'annonce positive de ce qu'il y
a a faire et par ]'invitation a ]'engagement . 11 importe que Ics
ouvriers evangeliques se liberent eux-memes de la peur de temoigner et fassent retrouver au pays par leur vie les modeles dont it
est en crise. Etre pretre, religieux ou religieuse aujourd'hui dans
notre Tiers monde nest pas un travail do tout repos..
Comme it est beau d titre ensemble et de noun ainteren freres et soeurs.
Le dimanche du bon pasteur , la communaute ecclesiastique zairoise est allee en excursion a Sienne pour cloturer en beaute ses activites ordinaires (car approche le mois de mai t res dur pour les etudiants qui doivent preparer plus intensement (cur session de juin).
Mais Ia journee avait encore beaucoup de sign il icat ion car toute la
communaute s' est donnee rendez-vous pour celebrcr les vingt-cinq
ans de vie religieuse de deux soeurs zairoises. Cclebrer vingt-cinq ans
de fidelite a la vocation religieuse a pris pour nous Ic sens d'une celebration de la maturite religieuse de noire jeune Eglise . Darts la joie
comme on peut l'exprimer dans le rite romain pour les dioceses du
Zaire ( 5). Cela dans la chapelle de la maison de Sainte Catherine de
Sienne , vierge et docteur de I'Eglise . C'etait une excellente occasion
pour chacun de nous de renouveler en presence de ('Unique Bon Pasteur, ses engagements religieux ou sacerdotaux ainsi que son amour
pour noire peuplc, de prier pour la moisson du Seigneur en ccttc
journee mondiale de pricre pour les vocations et, a I'exemple de
sainte Catherine de Sienne, de nourrir la soil de contempler le Christ
en croix daps la fidelite et le service de I'Eglise. Qui aurait pu nous
empecher d'esquisser le pas de danse de l'Afrique des villages? Meme
les gouttes de pluic qui nous mouillerent apres notre repas en plein
air en ce printemps hivernal ne furent que ... graces.
J.-B. NSAMBI c MBULA, C.M.

(5) Cest ainsi qu'on designe officicllcment le rite zairois de la messe
approuve par le Saint Siege le 30 avril 1988 par Ic decret Zairensium Dincesium de la Congregation pour le culte divin.
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Provincia de Barcelona : BROOKLYN N.Y. Our Lady Monserrate
- St. Ambrose - St. Peter's & St. Paul's - Our Lady of Pilar Church
(Cursillos Center - Diocesis Cursillo House)

Senalo un tema apost6lico que merece ser estudiado mas detenidamente y a fondo en nuestra actual labor evangelica.
Nuestra Provincia, pionera en su labor apost6lica entre los hispanos de Estados Unidos, siempre se ha distinguido, desde sus origenes, por una delicada atenci6n humana y espiritual a los ultimos
que Ilegan, indefensos, debiles "extranjeros"... en busca de superaci6n. La sociedad norteamericana es mas racista de lo que parece
en su "democracia", incluso por parte de la misma Iglesia, y los
pobres "nuestra herencia", son los que sufren ese flagelo...
Primero fue en Filadelfia, desde 1909, con el servicio sacerdotal a la Colonia de inmigrantes espanoles, gracias al intcres y colaboraci6n de una Hija de la Caridad. Luego en Brooklyn, N.Y., a partir de 1916 en la Capilla de Nuestra Senora del Pilar. Mas tardc
con los numerosos puertorriquenos que Ilegaban a la gran urbe y
se agruparon en torno a la Capilla de la Montserrate en 1954.
Pronto vino una mas profunda atenci6n religiosa, si cabe, iniciando el Movimiento de Cursillos de Cristiandad en la misma di6cesis de Brooklyn. Al poco vino tambien la atenci6n especifica a
la juventud y nacieron las jornadas de vida cristiana; hoy son dos
de las fucrzas morales rnas firmes de toda la di6cesis.
Siempre situandose frente a las necesidades de los nuevos inmigrantes hispanoamericanos que van Ilegando , y que cada dia van
siendo mas, mayoria cat6lica ya en algunas di6cesis.
Hoy los tres pequenos grupos de Misioneros S. Pedro - S. Pablo
- N. Sra. del Pilar, La Montserrate y el Centro de Cursillos S. Vicente
de Paul, siguen Ilenos de vitalidad y abiertos a otros grupos de cristianos que van Ilegando a diario a Nueva York, de toda la America
hispana: dominicanos, hondurenos, colombianos... y a estas parroquias acuden en busca de orientacibn y apoyo; a la Eucaristia dominical para custodiar su fe de las numerosas sectas que les Ilenan
de confusion e inseguridad, para celebrar sus fiestas religiosas,
patribticas, familiares, o simplemente sociales (fiesta patria, hodas,
aniversarios...y tambien en el dolor) en grupos pequenos o grandes, en ambiente autoctono, catblico, fraternal. Pude comprobarlo
con la celebracibn de la Misa para los Dominicanos, en la fiesta
de N. Sra. de Suyapa para los hondurenos...
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Y abiertos tambien a las nuevas corrientes de evangelizaci6n
y formaci6n religiosa, desintoxicaci6n de drogas, formaci6n profesional... con constantes cursillos de Cristiandad para adultos, de
Jornadas para j6venes, de cursillos y jornadas para revitalizar lo
aprendido; distribuci6n semanal de varios centenares de casetes
religiosos debidamente preparados, de revistas y libros de formaci6n; de cursos biblicos, predicaci6n cuaresmal, servicio diaconal,
envio de grupos seglares a las familias cristianas...
Los Misioneros de ayer y hoy no son una Comunidad vicenciana
cerrada, en una fidelidad aferrada al pasado, con el riesgo de envejecer y morir sobre si misma, sino que estan abiertos a las nuevas
situaciones humanas, sociales y espirituales, a los signos de los
tiempos, a sus exigencias.
Han sabido evolucionar, integrando esos nuevos grupos humanos aut6ctonos que Megan y experimentando nuevas formas de evangelizaci6n.
Y como nueva esperanza, capullo en flor, asoman ]as vocaciones:
a tiempos nuevos, necesidades nuevas con sus propios remedios.
Jose Barcel6, C.M.
Butletti Informatiu, N° 111

Provincia de Colombia : Dios quiere sacerdotes paeces

Hemos iniciado el tercer ano de existencia del Seminario Mayor
Indigena (SIP); cuatro j6venes paeces cursan su tercero de filosofia.
Suena lo anterior a constataci6n de un hecho normal, ordinario, casi banal. En realidad, ;que trascendencia tiene para esta querida Iglesia Particular de Tierradentro!
De este, al propio tiempo frio y calido, rinc6n de MUSEQUINA
- frio en el cuerpo por la cresta nevada y ventisca hurana, caluroso en el alma por el aire de hogar y por lo hermoso y grande que
aqui va gestandose -, mi saludo fraternal para todos los cohermanos. Con todos quiero compartir, otra vez, mi alegria y mi preocupaci6n a traves de nuestro correo noticioso.
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Sea lo primero informarles con algunos datos objetivos, numericos. El SIP Mayor inici6 labores en 1989 con seis alumnos; eran
ellos del grupo de "fundadores" del Seminario Menor Indigena en
1983, y constituian la primera promoci6n de bachilleres. De esos
seis, continuan cinco: cuatro en tercero de filosofia , y uno, que se
habia retirado y se reincorpor6 , en segundo . No tenemos primero
de filosofia : tres j6venes culminaron 1990 su bachillerato, pero ninguno de ellos opt6 por el paso al Mayor . Son, pues, actualmente,
ocho los jovenes paeces del SIP Mayor.
Dos anos, o algo mas, han sido suficientes para que la instituci6n, como tal , haya adquirido unos cauces , una estructura , la suficiente seguridad de algo cuya forma y lineas basicas se saben ya.
Ciertamente , creo que desde el principio teniamos bien claro
para d6nde ibamos, a que postulados y necesidades eclesiales y
humanas deseabamos responder . El anterior Prcfccto Apost6lico
- y con e1 la Iglesia de Tierradentro - tenian , intima y nitida, una
multiple convicci6n: Dios quiere que haya sacerdotes en todos los
pueblos, de todas las razas; la comunidad indigena de Tierradentro necesita tener sus propios sacerdotes , nacidos de sus entraiias,
con su sangre, su cultura, su lengua: solo cuando los tenga habra
alcanzado bases s6lidas esta Iglesia Particular.
En los jovenes indigenas se dan todos los germencs vocacionales, constituidos por valores humanos y religiosos, necesarios
como condici6n de una autentica vocaci6n sacerdotal: esto se habia
verificado con suficiente claridad a lo largo de los leis anos de existencia del Seminario Menor; y era nuestra obligaci6n, la obligaci6n
de la Prefectura y de la C. M., brindar todas las posibilidades de
cultivo y de crecimiento a esos germenes sembrados por el Dueno
de la Mies. Trasplantarlos a otros surcos, estaba probado y era
explicable , equivalia a abocarlos a un fracaso , o, cuando menos,
a desarraigarlos y perder la preciosa posibilidad de que, a lo largo
de su crecimiento vocacional , tuvieran , como referencia continua
y como campo de formaci6n, el contacto con su propia comunidad,
muy diferente de cualquier otra.
De esas convicciones, reitero, se partia. Y eran bastantes para
infundirnos confianza . Pero no cran menos cierto que constituia
una aventura - hermosa aventura pero aventura al fin -, la iniciaci6n de un Seminario Mayor que, guardando las lineas basicas
de lo que la Ratio Formationis senala como requisitos para que una
instituci6n merezca tal nombre, deberia ser muy distinto de lo que
conociamos, muy sui generis , algo que habia que inventar...
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Trascurrido este tiempo, yo estoy mas seguro de que la Iglesia
de Tierradentro y la Congregacion han hecho to que debia hacerse.
Y at mirar el camino recorrido; at observar a estos jovenes y
analizar su proceso, sus actitudes, su maduracion, su compromiso;
at oirlos y verlos actuar, me atrevo a decir que hoy responderia
con menos timidez at interrogante que hace ano y medic, me planteaba, en reflexiones que publico AVANCE. Me preguntaba entonces: ;llegaran algunos de estos muchachos al sacerdocio?, y por toda
respuesta me interrogaba nuevamente: ";,y por que no?"
Hoy, aun sin perder de vista, con falta de realismo, el largo
camino que falta por recorrer y todo el a vcces desconcertantc misterio de la vocacion, osaria otra respuesta: "yo creo que si; y que
despues, siguiendo sus pasos, llegaran otros..." iPlegue at Senor quc
asi sea: SUYA ES LA OBRA!
La vida del SIP Mayor transcurre, enmarcada en la realidad
y circunstancias de la Prefectura, en un clima al propio tiempo apacible y dinamico. La vida de piedad to informa y alienta todo; vemos
en los alumnos una piedad sencilla pero solida; me sorprende con
frecuencia su capacidad de interiorizacion.
El estudio se asume con seriedad. Ha enriquecido notoriamente
la formation doctrinal el magnifico Curso de Formacion Misionera
a distancia, publicado por las Obras Misionales Pontificias; serio,
exigente, solido; previsto para una duracion de tres a cuatro anos.
Llevamos ya un ano y vamos terminando el primero de los cuatro
niveles los Padres Homero, Gerardo y yo, con los cuatro alumnos
de tercero de filosofia; y acabamos de inscribir tambien a los cuatro de segundo, para que to inicien.
El trabajo material sigue ocupando buen espacio en nuestra
vida. Es una de las notas tipicas de este Seminario, desde el Menor,
y sin duda un valioso elemento formativo.
El apostolado va adquiriendo las caracteristicas no solo y no
tanto de un ejercicio con valor de entrenamiento, sino de un sentirse comprometido con la tarea pastoral y asumirla con conciencia de "mision". Lo cumplen todos los fines de semana, por parejas, en veredas indigenas situadas, en promedio, a una hora de
camino de Irlanda. Y, por supuesto, en los tiempos fuertes de
Novena de Navidad y Semana Santa. En tales tiempos van a donde
la Prefectura los envia, en algunos casos acompai ando a un Sacerdote, en otros, ellos solos. Nos sorprendio, desde el principio, la
disponibilidad y el sentido de responsabilidad con quc las comu-
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nidades indigenas los reciben, escuchan y acatan. Esto nos muestra la inmensa ventaja que, pese a sus limitaciones, nos Ilevan: ellos
les hablan y les entienden en su lengua, los sienten como suyos,
sintonizan. A nosotros, los paeces nos oyen, y, sin duda, lo hacen
con humilde respeto y fe, pero... ;no nos entienden!
Resulta simpatico y conmovedor recibir mensajes como el
siguiente de una comunidad que habia sido acompaiiada por uno
de los mayoristas durante la Novena de Navidad, y que para Semana
Santa me escribio: (sic) "los suscritos, Delegados de Dios Padre y
de Nuestro Senor Jesucristo ... nos rogamos que nos envie a un seminarista para en esta Semana Santa, para que nos ayude hacer arrepentir a Dios a la comunidad de "X". Te rogamos nos envie y mande
al seminarista "X" que estuvo en noche buena".
Y los testimonios que recibimos de los distintos lugares sobre
el trabajo que cumplen los muchachos son fehaciente de su seriedad y de sus enormes posibilidades apostolicas entre estas gentes
sencillas y buenas.
He mencionado el factor lengua. iQue limitacion incalculable
significa su desconocimiento para nuestra tarea pastoral! Y como
me ha alegrado el saber que algunos de nuestros estudiantes de
teologia muestran interes por comenzar a adquirir algun conocimiento, por tener siquiera un primer acercamiento a la "Nasa
Yuwe"(lengua paez). Venir a trabajar aqui - sobre todo si se viene
joven - con algun rudimento del idioma, creo que significaria un
gran camino recorrido en el sentido sehalado por el santo Padre
en su ultima hermosa enciclica "Redemptoris Missio" No 53 [...]
solo el poder entenderles algo, el hablarles alguna cosa, el poder,
en ciertas ocasiones, orar o cantar en pkez, siento que es un enriquecimiento que atenua, aunque sea muy levemente, ese tremendo
factor de distanciamiento.
[...] Una vez mas, a todos los cohermanos , la sincera invitacion
para que visiten este hermoso y feliz rincon do MUSEQUINA.
Mario GARCIA, C. M.
De Avance, N° 229
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IN MEMORIAM

Pere Jean -Paul Kieffer
19.03.1897 - 27.04.1991

Homelie a la Messe des Obseyues le jeudi 2 mai 1991.
Le Pere Jean-Paul Kieffer, qui vient de nous quitter, etait le
doyen de noire Province de Paris. 11 est ne en effet le 19 mars 1897
a Limersheim, dans I'Alsace alors occupee par les Allemands.
11 fait ses etudes secondaires chez les Jesuites, a l'Ecole apostolique de Florennes, en Belgique. II entre dans la Congregation de
la Mission en 1920, it a 23 ans.
Son frere Joseph, son aine de 9 ans, l'avait precede dans la Congregation. Quand Jean-Paul Kieffer entre au Seminaire, Joseph etait
en Chine a la Procure de Tien-Tsin. Il devait mourir prematurement
en 1936.
Apres son ordination en 1926, le Pere Kieffer est envoye en
Abyssinie, a Addis-Abeba. C'est une ecole et une procure. En Abyssinie, c'est l'epoque des Gimalac, Bringer, Wentzler, Baeteman. 11
est place a Alitiena. Les indications du Catalogue de 1937 decrivent
ainsi les oeuvres de la Congregation en Abyssinie: Paroisses, Grands
et Petits Seminaires, Ecoles, Aumoneries militaires et services religieux des chantiers italiens. Mais on ne compte que 2.724 catholiques, pour 2.700.000 coptes. Les Confreres sont au nombre de 13,
aides par 6 Fils du Sacre Coeur de Veronne, 19 pretres seculiers,
2 Filles de la Charite, 20 vierges indigenes (sic). En 1938, les Italiens chassent d'Ethiopie tous les Confreres francais.
Avec le Pere Max Zwick, Jean-Paul Kieffer est envoye en Perse
(comme on disait). 11 occupe differents postes dans cette petite province d'Iran qui compte environ 18 Confreres, ceux qui v sont encore
et ceux qui sont revenus les Peres TOULEMONDE, KERVRAN, BRICOUT, Ic Frere NOYELLE et les autres. A plusieurs reprises,
Rezaieh, Ispahan, Teheran, Tabriz, beneficient de ses services. II
est souvent superieur de la Communaute. En 1951, it cst consulteur et Procureur de la Province. La aussi la mission, ce sont les
Ecoles et Colleges, les orphelinats, les paroisses, le service des Filler de la Charite.
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En 1972, it a deja 75 ans, le Pere Kieffer rentre en France; it
est place a la Maison de retraites de Bouzonville, ou it restera 10
ans dins le service et le silence. En 1982, it revient a Paris, pour
rester a I'Infirmerie, of it vecut 9 annees dans le silence et le recueillement.
Quel message nous delivre aujourd'hui le Pere Jean-Paul Kieffer? Je crois que c'est un double message : travail et silence, mission "ad gentes".
1) travail et silence:
"Le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fail pas de bien ", dit
saint Francois de Sales.
Tout au long de ses annees de vie missionnaire, le Pere Kieffer
a travaille dans le silence. Les temoignages en sont nombrcux.
C'etait un doux: cot homme a la carrure de grant aurait pu ecraser, dominer, non. C'etait un Confrere tres agreable, helas enfermC
a la fin dans sa grande surdite, souvenez vous de son bon sourire
quand on le saluait.
I.e Pere Kieffer a vecu ce que saint Vincent recommande du
silence:
"Le silence attire, tans sur les communautes que sur les particuliers, abondance de graces et de benedictions, d'autant que
garder le silence nest autre chose que d'ecouter Dieu, lui parler et lui donneraudience, se sequestrant de l'embarras et de
la conversation des hommes pour mieux 1'entendre. Cest done
la fin du silence de se faire pour laisser parlor Dieu" SV Xi,
93-94.
2) Mission "ad gentes"
Toute sa vie le Pere Kieffer 1'a passe au service de la mission
a 1'etranger.
Chasse d'Abyssinie, it part en Iran. Chacun sait que ces deux
terrains de mission sont particulierement ingrats et difficiles et que
les gratifications apostoliques sont maigres.
Le Pere Kieffer nous rappelle l'importance de la mission; c'est
ce que nous indique le Decret "Ad Gentes" du Concile: "Les missionnaires occupent toujours, comme par le passe, une place dune
importance fondamentale". Et Jean-Paul II dans Redemptoris Missio developpe encore: "Le Christ Seigneur appelle toujours parmi
ses disciples ceux qu'il vent, pour qu'ils soient avec Lui et pour les
envoyer precher aux peuples patens... it s'agit dune vocation speciale modelee sur cello des Apotres. Elle se rnani feste duns le carac240

sere absolu de 1'engagement au service de !'evangelisation, tin engagement qui prend route la personne et route la vie du missionnaire,
exigeant de lui un don sans limites de ses forces et de son temps."
Et Jean-Paul II ajoute: "La vocation speciale des missionnaires
ad vitam conserve route sa valeur, elle est le paradigme de !'engagement missionnaire de 1'Eglise, qui a toujours besoin que certains
se donnent radicalement et totalemeni, qui a toujours besoin d'elans
nouveaux et audacieux" (66).
Laissons-nous impregner de I'exemple du Pere Kieffer qui s'est
donne radicalement et totalement pour la mission "ad gentes".
Prions le seigneur de nous donner la lumierc, le courage et
l'audace pour vivre la mission d'aujourd'hui.
Prions pour notre Confrere, que le Seigneur lui donne la recompense de son engagement total a la mission "ad gentes".
Claude LAUTISSIER C.M.
B1.1 128 - Avril 1991

Dom Jose Lazaro Neves, C.M.
28.04.1902 - 30.04.1991

Com a mais profunda tristeza devo comunicar-Ihes o falecimento de Dom Jose Lazaro Neves, C. M., ocorrido em Assis (SP),
nos tiltimos instances do dia 30 de abril. Este nosso Coirmao carissimo acabara de completar a longeva idade de 89 anos
(1902-28/04-1991). Recebera a ordenagao sacerdotal em Petropolis
dia 19 de dezembro de 1926. Dia 30 de agosto de 1948, fora nomeado
Bispo Titular de Abari e Auxiliar de Assis (SP), tendo recebido a
ordenacao episcopal, das maos de Dom Helvecio Gomes de Oliveira,
na Catedral de Mariana (MG), dia 21 de novembro de 1948. Passou
a Bispo Coadjutor de Assis, cm 11 de fevereiro de 1952, e a Bispo
Diocesano em 1 I de fevereiro de 1956, com a morte de seu antecessor, o muito saudoso e bonissimo Dom Antonio Jose dos Santos,
tambem de nossa Congregariao. Corn 75 anos de idade e 29 de Bispo,
21 dos quais a frente da Igreja de Assis, pediu e recebeu a renuncia, do Santo Padre Paulo VI, sendo substituido por Dom Antonio
de Sousa, CSS, em 20 de julho de 1977. Bispo Emerito de Assis, permaneceu ali, residindo em palacio, continuando sempre cone a niais
intensa atividade.
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Os funerais, tristes e solenes, realizaram-se na Catedral de
Assis, uma imensa multidao de fieis cercando seu Pastor muito
amado, tendo tido todos em Dom Lazaro um pai, um guia, um conselheiro, o amigo de todos os instantes.
Dom Lazaro fora atropelado por um carro, ao sair da Catedral,
apos a missa das 19:00 horas, ficando muito ferido. Dia 15 de marzo,
parece-me. Entrou en coma profundo, donde nao mais saiu. Passou todo um m@s no Hospital Santa Catarina, na capital paulista.
Desenganado pelos medicos, foi levado de volta a Assis, continuando
em coma no CTI da Santa Casa local.
Por seu ministerio sacerdotal em Mariana, todos os anos quc
viveu em nossa Provincia, Professor e muitos anos Superior no
Seminario Menor e no Seminario Maior, grande mestre, magistral
formador, por sua dedicao ao seu rebanho de Assis, o grande Bispo
que foi, fiel sempre ao carisma de Sao Vicente, devoto profundo
de Nossa Senhora, sua morte nos deixa mais pobres, mas seu natal
in coelis exulta os anjos a os santos.
Dom Lazaro descansa agora e vive em Deus, pars sempre no
ceu... Requiescat in pace, muito querido Dom Lazaro.
Pe. Alpheu CUSTODIO FERREIRA, C.M.
(De 1nformativo Sao Vicente, N° 178)

Hno. Angel Lezaun Zugasti
21.03.1926 - 03.05.1991

El Hermano Angel Lezaun Zugasti naci6 en Grocin, Navarra,
el 21 de marzo de 1926. Sus padres fueron Gabriel e Ines. Fue el
tercero de nueve hermanos.
Seguramente que aquel primer dia de primavera del ano 26,
cuando Angel abrio sus ojos por primera vez a la luz de este mundo,
sus padres pensaron que le esperaba una villa Florida, venturosa
y alegre. Humanamente hablando no iba a ser asi. En septiembre
de 1939, a los trece anos, vino a esta casa, entonces Apost6lica de
la Milagrosa, y aqui hizo los cinco primeros anos de Humanidades. Aqui estudi6, aqui jug6, aqui trabaj6, aqui paso hambre - eran
los anos del racionamiento - y en esta iglesia rez6 macho. Todos
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los dias oiamos mica y rezabamos el rosario los ciento y pico de
chavales que eramos. Esta Virgen Milagrosa sabe mucho de nuestros miedos y ansiedades en tiempos de examenes; de nuestra alegria y regocijo al recibir las notas con aprobado, al menos; de nuestras peticiones y suplicas, unas veces por gratitud y no pocas en
medio de nuestras dudas y aun arrepentimiento.
El 19 de septiembre de 1944 comenz6 el Seminario Interno Noviciado - en Hortaleza , Madrid , y el 27 de septiembre, fiesta
de San Vicente , de 1946 hizo los votos perpetuos . Al ano siguiente,
a mitad del ano 1947, cursando segundo de Filosofia , se sinti6 mal
y lo ingresaron en la Clinica de la Milagrosa en Madrid . Ya no volvi6. Yo no se exactamente que tenia, ni que sucedi6 . No estoy capacitado para emitir juicios medicos, pero lo cierto es que al poco
tiempo qued6 paralizado de cintura para abajo y solamente podia
estar de pie con ayuda de mulctas o acostado en el lecho. Y asi ha
lido su vida por 44 anos.
Aquel muchacho que en nuestra adolescencia era un excelente
pelotari, buen futbolista y de una agilidad extraordinaria, vio restringida su actividad a un minino de movimiento. Los que lo hemos
conocido de cerca sabemos de sus muchas penalidades y sufrimientos; pero, sobre todo, sabemos de su buen humor. Era capaz de
hacer chistes de su misma incapacidad.
Agarrado a sus muletas fue profesor en la Apost6lica de Salamanca; y aqui en Pamplona, a donde lleg6 el 27 de noviembre dia de la Milagrosa - de 1969, despleg6, desde su cama, una tremenda actividad en el Apostolado Misional del Sello Usado. El to
inici6 aqui en Pamplona, y aun sigue floreciente en Madrid. No ha
sido su vida una primavera precisamente, como la entendemos los
humanos; pero si ha sido,como dice San Vicente: "un pararrayos
de la humanidad". Su vida oculta v de sufrimiento le autorizaba
a decir, como hate poco lo hacia: "Yo tambien soy misionero".
Quiso serlo en la India, en la Misi6n de Cuttack. Asi lo manifest6
a los Superiores en sus anos de Hortaleza antes de caer enfermo.
Para ello, hasta empez6 el aprendizaje del ingles. El Senor to queria misionero, pero de otra manera.
De una exceptional ejemplaridad han sido sus hermanos y
cunados. Han estado junto a el durante toda su vida, hasta el ultimo
dia. Solamente el y Dios saben el carino, la atenci6n y el consuelo
que be han dado, sin tenor en cuenta sus propias privaciones.
Con mi admiraci6n quiero unirme, en nombre de toda la Familia Vicenciana, al dolor, la pena y gran ausencia que estan experi-
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mentando estos dfas. El recuerdo de Angel les ha de ayudar en
muchas ocasiones; y tambien a nosotros, los Paules, a quienes tan
gran ejemplo nos ha dado con toda su vida. Nos ha dejado una gran
leccion de cbmo aceptar, superar y vivir la enfermedad. Estoy
seguro de que el cielo va a ser para Angel un verdadero cielo: DESCANSO, PAZ Y FELICIDAD para siempre. ;Que Dios lo tenga en
su gloria! ;Asi sea!
Francisco AMEZQUETA, C.M.
(Boletin Informativo de Zaragoza)

Fr. George Eirich
02.17.1921 - 05.10.1991

George Eirich lived as a faithful Vincentian and died the same.
Within that burly frame was housed a simple, kind, and gentle disciple of Vincent de Paul.
He served most of his priesthood in the seminary apostolate,
beginning at the San Antonio seminaries, next at Perryville and De
Andreis, Lemont, and finally at the St. Louis Prep. In his last few
years he worked in an entirely different capacity at De Paul University. During the first fifteen years or so his teaching competence
was in theology (S.T.L., Angelicum) and history, both ecclesiastical and secular (M.A., Catholic U.). In a later segment of about fifteen years he switched course and obtained an M.A. in Counseling
at Washington U., St. Louis, which he used at the St. Louis Prep.
From his seminary days George was a serious student and
remained so. He was intelligent and open to learning of all kinds.
He liked the stimulus of a friendly argument , whether on theology,
politics, or whatever the subject.
George approached with intensity everything that he did, whether studies, work or play. Whatever the action, he applied himself thoroughly, often to a scrupulous degree. His seminary competitors in basketball and football still remember brushing up
against that burly frame and its active pair of elbows.
In his sunnier days George was gregarious and had a playful
streak . He read willingly and was well informed on a variety of
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topics. If you would lend an ear he would willingly bend it for you,
often telling you more than you wanted to hear at the moment.
Sickness was an intermittent companion throughout George's
life. In his final months he was lost to the flow of life and of people
around him and lived deprived of the memories that are the comfort of one's last days. But a faithful life, pursued simply, humbly
and zealously in the spirit of St. Vincent, cannot be erased from
the record. And the number of lives that he reached in the seminary, whether destined for ordination or not, will remain marked
with the grace tath came through his ministry.
The sympathy of the province goes out to his sisters, Ms. Elizabeth Eirich, of Chicago and Sister Mary Helene, O.S.F. of Oldenburg, IN. May he rest in peace!
Jack MELITO, C.M.
Newsletter Midwest
Province, May, 1991
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Breves recensiones de libros recibidos
DE DIOS Vicente , Vicente de Paul, Biografia y espiritualidad,
Mexico, Ed. Libreria parroquial de Claveria, 1991, p.373, 20x13cnr.
El P. Vicente de Dios nos ha regalado un nueva vida de san
Vicente, pero no es una biografia de san Vicente lineal , sino, como
dice el autor en la presentacion , el libro "ha sido imaginado como
un conjunto de temas para estudio y reflexion de toda la familia
vicenciana". El titulo es biografia y espiritualidad, pero dada la finalidad que se ha propuesto el autor, ha dado mas importancia a la
espiritualidad que a la biografia . Las cualidades de buen escritor
del autor hacen que la lectura del libro sea agradable.

MARTINEZ Benito, La Senorita Legras y Santa Luisa de Marillac,
Salamanca, CEME, 1991, p.238, 20xl3cm.
El P. Benito Martinez es uno de los que mas ban estudiado la
vida y la espiritualidad de Santa Luisa. En este libro, que no es una
biografia, el autor intenta responder a unas preguntas que Cl y todos
los interesados por Santa Luisa se hacen : ; Quien era esta mujer?
,Que hizo por los pobres? Que vida de Dios llevaba en su alma?
El conjunto del libro responde a otras preguntas muy interesantes: ;Que espiritualidad aporto a las Hijas de la Caridad?,,Que Hermana Sirviente delineo? El libro es un buen hornenaje del autor
y de la editorial CEME de Salamanca al cuarto centenario del nacimiento de Santa Luisa.

MEZZADRI Luigi, Vida breve de san Vicente de Paul, Salamanca,
CEME, 1991, p.118, 19x 12cm. Traduccion del original italiano por
Alberto Lopez.
Las grandes y documentadas biografias no quitan valor a las
pequenas y breves, sobre todo cuando estas estan hechas por especialistas de toda garantia como es el P. Luigi Mezzadri . En nueve
capitulos el autor va desgranando los episodios mas importantes
de la vida de san Vicente de Paul. El texto esta embellecido con
vinetas inspiradas en la pelicula "Monsieur Vincent".
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CAVANNA Jesus Maria, Minor Seminaries in the Catholic Church
Today, Doctrinal Research Foundation , Inc. Manila , 1991, p.135,
16,5x l Ocm.
El P. Jesus M8 Cavanna es un intrepido defensor de las ideas
que considera buenas. En este pequeno libro defiende a los Seminarios menores. Despues de una breve historia, intenta dar respuesta a siete objeciones que se alegan contra los seminarios menores. A continuaci6n expone el pensamiento del Vaticano II y de los
Papas Pablo VI y Juan Pablo II sobre los Seminarios menores.

COSTE Pedro , El Senor Vicente, el gran Santo del gran siglo, Salamanca, CEME , 1991, t. II , p.444 , 25x17 , 5cm. Traducci6n del original frances por Alfonso Garcia.
Es la publicaci6n de la traducci6n del segundo tomo de la obra
del P. Coste . El contenido es el mismo que el de la edici6n francesa: del capitulo 21 al 42 , y las caracteristicas de la edici6n son,
como es obvio, iguales a las del primer tomo, muy bien impreso.
Esperamos que el tercer tomo salga pronto para que los devotos
y cstudiosos de san Vicente de lengua espaiiola tengan una de las
biografias de san Vicente mas rica en datos.

Miguel PEREZ FLORES, C.M.
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